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lan

Linda B. Parshall

Johann Gottfried Herder, ein Vorromantiker, fUhrte eine neue Bewegung, eine Volksbewegung, in Deutschland ein.

Herder interessierte

sich fUr die Sprache im Allgemeinen und insbesondere fUr die "primitiven" Elemente in der deutschen Sprache, die am besten in Volksliedern
erscheinen.

Seine Bedeutung liegt in der Umwertung des \fortes "primi-

tiv" durch seine Sammlung von nationalen und internationalen Volksliedem.

Wegen der AufklM.rung und deren Betonung von Vernunft und Verstand
behauptet Herder, die deutsche Literatur sei zu seiner Zeit eine geist-
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lose und geregelte Masse von Worten, die keinen Sinn mehr batten,

Wegen

"
der Nachahmung und Ubersetzung
der Franzosen, EnglUnder und Griechen
konnten die Deutschen nie ihre eigene, originale L1t€ratur schaffen,
Wegen der vielen fremden Sprachen in Deutschland verschwand eine Zeitlang der wahre Volkscharakter,
Herder ruft den Deutschen zu, ihren eigenen Volkscharakter wieder
durch ihre eigene Muttersprache zu entdecken,
besten durch Volkslieder aufbewahrt,
ten solcher Lieder als "primitiv"s

Die Muttersprache 1st am

Herder betont die Haupteigenschaflebendig, klangvoll, kraftvoll, ori-

ginal, bildlich, spontan und fUrs Htn'en bestimmt,

Dort in den eigenen

Liedern des Volkes, insbesondere des deutschen Volkes, liegt die Basis
fttr eine echte deutsche Literatur,
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SCHLUBFOI.GERUNG

BIBLICGRAPHIE

KA.PITEL I

EINF0HRUNG
Johann Gottfried Herder wurde im Jahre 1744 in dem
Dorf Mohrungen geboren.

ostpre~ischen

Als er achtzehn Jahre alt wurde, ging er nach

KBnigsberg, um Theologie zu studieren. ·Zwei Jahre sp!ter wurde er als
Hilfslehrer an die Domschule in Riga berufen, wo er auch eine PredigerFttnf Jahre sp!ter, 1769, verlieB er Riga und machte eine

stelle beka.m,

Seereise nach Nantes.

Er reiste noch ein paar Jahre durch Frankreich

und Deutschland und traf zu dieser Zeit in Darmstadt seine zukttnftige
Frau, Caroline Flachsland, und knUpfte eine Freundschaft mit Goethe in

1771 ging er als Konsistorialrat nach BUckeburg, wo er

Stra.Bburg an.

ftlnf Jahre wohnte,

Von 1776 bis zu seinem Tode 1803, war er General-

superintendent in Weimar.

Obwohl diese kurzgefa.Bte Bibliographie nicht

besonders bemerkenswert zu sein scheint, war Herders EinfluB auf seine
Nachfolger, wie Goethe, Brentano, Eichendorff, MBrike, Uhland und andere, sehr groB.

An seiner

nichts Besonderes auf.
ausgeprl!gt.

Pers~nlichkeit

und an seinem Leben f!llt

Seine Ideen waren aber tief in seinen Schriften

Es waren gerade diese Schriften, in denen seine Ideen "Le-

ben" bekamen, die MM.nner und literarische Bewegungen des neunzehnten
Jahrhunderts beeinfluBten und selbst fttr den modernen Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts noch Bedeutung haben,
Rudolf Haym, der Uber die sp!tere romantische Schule schrieb, sagte von Herdera
Der Erste, der den Boden fUr eine reine, durch keine v9rgefaB-
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te Meinung gehemmte Theilnahme an dem Eigenthtlmlichen unserer 11teren Nationalpoesie lockerte, war der Mann, der seinen beweglichen Blick Uberhaupt Uber die mannigfaltigen Bildungen und Wendungen des Menschlichen hinschweifen lieB und die Regeln insbesondere der Dichtung in der Natur der dichtenden V6lker, Zeiten,
und individuen finden lehrte.l
Hier sind ein paar wichtige

Stichw~rter

zu finden, die die Hauptideen

Herders charakterisieren, welche dann einen neuen Weg ins neunzehnte
Jahrhundert vorbereiten.
"Natur".

Diese Worte sind "beweglich", "Dichtung", und

Man kann sie umschreiben als "Lebendiger Klang der Natur".

Diese drei Worte beschreiben die Hauptideen in Herders Schriften aus den
Jahren von 1764, als er anfing zu schreiben, bis 1778-1779, als seine
zwei Bllnde der Volkslieder erschienen, welche splter den Titel Stinunen
der V61ker in Liedern erhielten.

Beide Begriffe, "Lebendiger Klang der

Natur" und "Stimmen der V6lker in Liedern", sind miteinander zu vergleichen.

Indem die "Natur" spricht, hat sie einen "Klang", das he1Bt, sie 1st

"lebendig".

Indem die "V6lker" sprechen, haben sie "Stimmen", die in ihr-

en "Liedern" immer welter fortleben.
1764 bis 1779

k~nnen

fferders Ideen Uber die Sprache von

hauptslchlich mit den zwei obenerwlhnten Begriffen,

dem Verglelch zwlschen ihnen und auch mit den Verhlltnissen zwischen
"Klang" und "Stimme", "Natur" und "Volk", und "lebendig" und "Lieder" ve:iastanden werden.
en.

F.s 1st deshalb sehr hilfreich, diese Worte zu vergleich-

Aber seine Sprachphilosophie kann schlrfer eingestellt werden.
Alle drei Vergleiche kanmen auf das Wort'Sprache" zurtlck und ver-

einigen sich in diesem Wort.

Da.13 die Sprache Herders Hauptbegriff war,

ist schon von anderen erwllhnt word.en.

Carlo Antoni schreibta

Die beiden Pole, zwischen denen von Anfang bis zum Ende sein
Denken sich bewegte, die Nation und die Humanitlt, waren beide
wesentlich Sprache, und die Sprache war auch das mittlere Glied,
dank dem er in gewisser Hinsicht diese beiden Extremen vereinte.2

J
H. A. Korff sagta

"Die Sprache bildet von vornherein den zentralen Ge-

genstand von Herders Nachdenken."J

Robert Ergang schreibta

none as a spiritual force in his time, he aided materially in

.. Second to
ensconci~

German as the 11terary language of Germany, as the language of the class4
room and, iii general, as the foundation of German culture ...
Herder
selbst sagtea

.. 'Niemand 1st mehr als ich ft1r die Sprachph1losophie be-

gabt. ' .. 5 Herder interessierte s1ch aber nicht nur ft1r die Sprache 1m
Allgemeinen, sondern insbesondere ft1r das "Primitive" 1n der Sprache,
welches er 1n der

JU~g

form der Sprache entdeckte.

Diesm "primitive"

Element in der Klangform der gesprochenen Sprache 1st das vere1nigende
Pr1nz1p Herders Ideen.
Volkslied erkennen.

Solches Element kann man am besten 1n einem

Deswegen folgen drei Volkslied.er, die das "Primi-

tive" 1n der (gesprochenen) Klangf orm der Sprache kennzeichnen.

Eines

1st e1n "primitives" Lied der Wilden, ein anderes ein .. primitives" Lied
aus dem gemeinen Volke, und das dritte ein "primitives .. Lied eines groBen, bekannten D1chters.

Zitate aus diesen Lied.em laufen durch die gan-

ze. Arbeit hindurch und werden dem Leser Grundbe1sp1ele geben, was Herder
mit dem Wort "primitiv" meint.

Was 1st also das KrM.ftige, M!chtige und

Wirkungsvolle in diesen drei Liedern? Was meint Herder mit dem Wort
"primitiv .. ?

Wie verbindet man nicht nur "Stimme" mit "Klang .. , "Na.tur..

mit "Volk", "lebendig.. mit .. Lied", sondern auch a.lle drei mit dem "Primitiven" in der Klangform der Sprache mit Rucksicht auf diese drei Lieder?
"Die unmenschliche Mutter"

..

Dieses 1st ein Lied der Madagasker und eine Ubersetzung aus dem

4
Franz~sischen

des Ritter Parny.

Diese Leute wohnen auf einer Insel, auf

der jeder kleine Fltrst gegen einen anderen Jdlmpft, um Gefangene zu bekommen, die er w!eder an die EuropM.er verkauft.

6

Eine Mutter schleppte 1hre einzlge Tochter ans Ufer, um sle
den Wei13en zu verkaufen.
"0 meine Mutter! Deln SchoB hat mich getragen, ich bin die
erste Frucht deiner Liebe1 was habe ich gethan, um die Sklaverei zu ve:rdienen? Ich habe dir deln Alter erleichtert1 habe
fttr dich das Feld gebaut, fUr dich Frtlchte gebrochen, fUr dich
die Fische des Flusses verfolgt1 habe dich var der Kllte bewahrt, in der Hitze dich unter duftende Schatten getragen, bei
dir gewacht, wenn du schliefst, und die Insekten von deinem Gesichte gescheucht. 0 meine Mutter, was wirst du ohne mich werden! Das Geld, welches du fUr mich bekommst, wi1'd dir keine andre Tochter geben. Im Elende wlrst du wnkommen, und meln gr~B
ter Schmerz wird sein, da.B lch dir nicht helf en kann. 0 meine
Mutter, verkaufe deine einzige Tochter nicht!"
Fruchtlose Bitten! Sie ward verkauft, mit Ketten belastet auf
das Schiff gefUhrt, und verlieB auf lmmer ihr theures, sUBes Vaterland. 7
"Annchen von Tharau"
He1'der schreibt in Bezug auf dieses Lied aus dem Volke1

"Es hat

sehr verloren, da.B ichs aus seinem treuherzigen, starken, naiven Yolksdialekt (aus dem preuB1schen Plattdeutsch) ins liebe Hochdeutsch habe
8
verpflanzen mUssen."
Annchen von Tharau 1st, die mir gefM.llt,
Sie 1st mein Leben, meln Gut und meln Geld.
Annchen von Tharau hat wieder ihr Herz
Auf mich gerichtet in Lieb und in Schmerz.
Annchen von Tbarau, mein Reichtwn, mein Gut,
Du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut!
Kb' alles Wetter gleich auf uns zu schlahn,
Wir sind gesinnt beieinander zu stahn.
Krankhe1t, Verfolgung, BetrUbnis und Pein
Soll unsrer Liebe Verknotigung sein•
Recht als eln Palmenbaum Uber sich steigt,
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Je mehr ihn Hagel und Regen anfichts
So wird die Lieb in uns m!chtig und groB
Durch Kreuz, durch Leiden, durch allerlei Not.
Wtlrdest du gleich einmal von mir getrennt,
Lebtest, da wo man die Sonne kaum kennt s
Ich will dir folgen durch W!lder, durch Meer,
Durch Eis, durch Eisen, durch feindliches Heer.
Annchen von Tharau, mein Licht, meine Sonn,
Mein Leben schlieB' ich um deines herum.
Was lch gebiete, wird von dir getan,
Was ich verbiete, das 19.Bt du mir stahn.
Was hat die Liebe doch fOr ein Bestand,
Wo nlcht eln Herz 1st, ein Mund, eine Hand?
Wo man slch peiniget, zanket und schllgt
Und gleich den Hunden und Katzen betrlgt?
Annchen von Tharau, das wolln wir nicht tuns

Du bist mein T!ubchen, mein Sch!fchen, mein Huhn.
Was ich begehre, 1st lieb dir und guts
Ich laB den Rock dir, du 18.Bt mir den Hut!
Dies 1st uns Annchen die sUBeste Ruh,
Ein Leib und Seele wird aus Ich und Du,
Dies macht das Leben zum hlnunllschen Reich,
Durch Zanken wlrd es der Helle gleich.9
"Das Lied

VOii\

Flschen"

Das letzte Belsplel elnes "primltiven" Lied.es 1st eine Naturballade von Johann Wolfgang von Goethe.
Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll,
Eln Fischer saB daran1
Sah nach dem Angel ruhevoll,
KUhl bis ans Herz hinans
Und wie er sitzt, und wie er lauscht,
Teilt sich die Flut empora
Aus dem bewegten Wasser rauscht
Ein feuchtes Weib hervor.

6
Sie sang zu ihm und sprach zu ihma
Was lockst du meine Brut
Mit Menschenwitz und Menschenlist
Hinauf in Tod.es Glut?
Ach, wllBtest du, wie's Fischlein 1st
So wohlig auf dem Grund,
Du kH.mst herunter, wie du bist,
Und wttrdest erst gesund.
Labt sich die liebe Sonne nicht,
Der Mond sich nicht im Meer?
Kehrt wellenatmend ihr Gesicht
Nicht doppelt schener her?
Lockt dich der tiefe Himmel nicht,
Das f eucht verklftrte Blau?
Lockt nicht dein eigen Angesicht
Dich her in ewgen Tau?
Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll,
Netzt ihm den nackten FuB1
Sein Herz wuchs ihm so sehnensvoll
Wie bei der Liebsten GruB.
Sie sprach zu ihm--sie sang zu ihm-Da wars um ihn geschehn-Halb zog sie ihn, halb sank er hin
Und ward nicht mehr gesehn~lO
Da.B das "Primitive" gut 1st, sagt Herder im Jahre 1?88 in "Ueber
die WUrkung der Dichtkunst auf die Sitten der Velker in alten und neuen
zeiten", einer theoretischen Schrifta "Alles was die Poesie ausdrUckt
11
und darstellt, 1st gut."
Alle weiteren Untersuchungen werden zur Erklllrung des Wortes "primitiv" gemacht, das in der Klangform der Sprache
erscheint.

tr
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KAPITEL II

"KLANG" UND "STIMME"a
VERGLEICH VON ZWEI "PRIMITIVE:f" ELEMENTEN
'"Gott sprach durch seine Welt. Ich kann ihn sehn!
Nun kann ich ihn verstehn! "'l

Er sprach durchs Wort.

Wenn man die Verh!ltnisse zwischen den Begriffen und zwischen den
einzelnen

W~ern

weiter untersuchen will, f!ngt man am besten mit dem

Verb "sprechen" an.
sie "spricht".

ntr Herder hatte die Natur einen Klang, sie t6nt,

In einem anderen Sinne haben die Menschen auch eine "Stia-

me", sie "sprechen" auch.

Beide sind einer Klangform der Sprache fllhig.

Inwiefern 1st aber der "Klang der Natur", das 1st die "sprechende Natur",
mit der "Stinune eines Menschen", mit einem "sprechenden Menschen" zu Vel'gleichen?
In einer seiner ersten Schriften, "Fragmente tlber die neuere deutsche Literatur", die 1766-1767 erschien, spricht er von den Lebensaltern
einer Sprache.

Er vergleicht die Sprache mit der Entwicklung eines Men-

schen, und sagt, eine Sprache in ihrer "Kindheit" bringe nur "rauhe und
hohe T6ne" hervor.

2

Die Sprache, die er damit meint, 1st haupts!chlich

eine Sprache der Empfindungen und Leidenschaften, die aus T6nen und Gebl.rd.en besteht (201).

Solche T6ne sind hef'tig, stark ausgedrttckt, nat~

lich und nur aus den inneren GefUhlen geboren, in anderen Wort.en "prim!tiv".

"Primitiv" kann also empfindlich, leidenschaftlich und natttrlich

bedeuten, die Eigenschaften einer "rauhen" und unentwickelten Sprache.
In seiner 1770 erschienenen "Abhandlung Uber den Ursprung der Sprache",
"welche den von der k6n1glichen Akademie der Wissenschaften f'Or das Jahr

8

1770 gesetzten Preis erhalten hat", verneint Herder aber, da.B solche Geblrden die ganze Basis der menschlichen Sprache sind und sucht anderswo
eine L8sung zum "Problem" des Ursprungs der Sprache.J

In welcher Hin-

sicht war der Ursprung der Sprache aber ein Problem?
Zu Herders Zeit war dieses Problem ein oft diskutiertes Thema.
Zwei von seinen Zeitgenossen, nMmlich SttBmilch und Rousseau, batten schon
frUher Uber den Ursprung der Sprache geschrieben, und Herders "Abhandlllng"
wurde geschrieben, um die Argumente dieser zwei M!nner zu widerlegen. Johann Peter SUBmilch hat in seiner Schrift, "Versuch eines Beweises, da.B
die erste Sprache ihren Ursprung nicht van Menschen, sondern allein voii
Sch~pfer

erhalten haben", die 1766 in B"erlin erschien, zu beweisen ver-

sucht, da.B die menschliche Sprache

"g~ttlich"

sei. 4 Rousseau, 1m GegenI

f

teil, schrieb das "Discours sur l'origine et les fondemens de l'inegalite
parmi les hommes", das 1755 in Amsterdam erschien, und schlug vor, der
Ursprung der menschlichen Sprache finde sich in den Tierlauten.5 Als
beide Schriften erschienen waren, hat Herder seine "Abhandlung" geschrieben, worin er gleich im ersten Teil den Leser fragta

"Haben die Menschen,

1hren NaturfM.higkeiten ttberlassen, sich selbst Sprache erfinden
und dann versucht er dieses zu bejahen (401).

k~nnen?"

Er fB.ngt in dieser Schrift

anund sagt, da.B ein "empfindsames Wesen", wie der Mensch, und auch jedes
Tier, seine Empfindungen "8.uBern" muB1 das heiBt, wenn solch ein Wesen
ttberrascht ist oder sich vor etwas fUrchtet oder erschrickt, muB es "jeden Laut" ~uBern, ohne daran zu denken (404).
und "0!"

Solche Laute sind "Ach!"

Sie sind einfache Ausrufe, die den Geftlhlen entsprechen.

"Die unmenschliche Mutter" sagt die Tochter dreimala
Ausrufe, die ihren Geftthlen entsprechen.

In

"O meine Mutter!",

Diese Gefflhle sind empfindbar,
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natttrlich und leidenschaftlich, das 1st "pr1m1 tiv".

Diese T6ne sind des-

halb eine Art Spraches man k6nnte sie eine Sprache der Empfindung, eine
spontane Sprache, eine Tiersprache nennen.

Diese T6ne sind nicht zum

Aufschreibens sie sind nur zum Aussprechen.

Solch einen Ursprung der

Sprache findet Herder "sehr natUrlich.
menschlich 1
men Menschen"

sondern offenbar tierischs

(412).

Er 1st nicht bloB nicht Uber-

das Naturgesetz eines empfindsa-

Aber Herder rnelnt, dlese TOne erkl!ren nicht ganz

den Ursprung der menschlichen Sprache.
Was 1st also der Unterschied zwlschen solch einer Naturspra.che und
der Sprache des Menschen?

Der Unterschied liegt darln, daB der Mensch

solche T8ne auch "mit Absicht" machen kanns er gebraucht seine Vernunft,
seinen Verstand und seln BewuBtseln dazu, von Herder durch den Begrlff
"Besonnenheit" erkUlrt

(41J).

Sprachphilosophle, und kommt

Dies 1st eln wlchtiges Wort in Herders
o~mals

in dieser Abhandlung vor.

Er er-

klM.rt das Wort als "die ganze Einrlchtung aller menschllchen Kr!fte •••
es 1st die einzlge positive Kraft des Denkens, die, mlt einer gewissen
Organisation des K6rpers verbunden, bel den Menschen so Vernunft helBt,
wle bei den Tieren KunstfM.higkelt wlrd ••• "

(412).

Wie die Tiere mit

Kunsttrleben oder Instlnkten geboren sind, hat der Mensch diese "Besonnenheit" vom Anfang seiner Existenz an.

Krnger erkUJ.rt es als die "Ein-

heit von Denken, Fl\hlen und Wollen". 6 Wie hat der Mensch seine Besonnenheit gebraucht, um sprechen zu k6nnen? Herder schreibta

"Der Mensch,

in den Zustand von Besonnenheit gesetzt, der ihm eigen 1st, und diese Besonnenheit (Reflexion) zum erstenmal frei wftrkend, hat Sprache erfunden"

(425).

Wie wlrkt die Besonnenheit aber frei?

Manche Tiere und die meisten Menscben

k~nnen

sehen,

h~n

und ftlh-

10
lena ein Mensch kann sich aber einer Sache bewuBt seins das heiBt, in
der Lage von Besinnung kann er wissen, daB er etwas sieht, h6rt oder
In solch einer Lage kann er die Eigenscha.f't.en einer Sache be-

fUhlt.
merken.

Er geht dannweiter und bemerkt, daB zu jeder Sache oder jedem

Gegenstand verschiedene Eigenschaften geh6ren, und die Folge 1st das Unterscheiden zwischen Gegenstltndena

"Der erste Aktus dieser Anerkenntnis

gibt deutlichen Begriffs es ist das erste Urteil der Seele •• ,Dies erste
Merkmal der Besinnung war Wort der Seele!
Sprache .erfunden!" (426).

Mit 1hm 1st die menschliche

Der Mensch unterscheidet, indem er eine Ei-

genschaft bemerkt, die zum Kennzeichen einer Sache wizd.
Die erste Stufe einer menschlichen Sprache 1st dieses Reden der
Seele mit dem Inneren des Menschen.
lung" e1nen "Dialog mit der Seele"

Hezder nennt es in seiner "Abhand-

(43.5).

Ein Tier, wegen Rangel an Be-

sonnenhei t, kann deswegen nicht mit sich selbst redens das 1st also der
erste Untersch1ed zwischen einer Natursprache und einer Menschl1chen.
Der zwe1te Unterschied ist die Flthigkeit des Menschen, das Wort anderen
mitzuteilena

"Der erste menschliche Gedanke bere1tet also se1nem Wesen

nach, mit andem dialogieren zu kBnnen.

Das erste Merkmal, was ich er-

fasse, ist Merkwort fflr mich, und Mitteilungswort ftlr andre!"

(43.5).

Die menschlichen Gedanken wezden zu Wortens in den klingenden Worten besteht die W1rkung,

Die Sprache sei "eine Schatzka.11U11er menschlicher Ge-

danken, wo jeder auf seine Art etwas beitrug!
keit aller menschlichen Seelen" (498).

eine Summe der Wflrksam-

Sie 1st gleichfalls der "Same

aller Kenntnisse", welche durch die mttndliche Lehre weitergegeben sind

(.50.5).

Ohne die gesprochene Sprache kommen unsere Gedanken nie zu Wort-

en, die unsere Mitmenschen beeinflussen.
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Um alles kurz zusaJ11JD.enzufassen, 1st ein Mensch, wegen seiner Besonnenheit, von den Tieren zu unterscheidenr wegen seiner Besonnenheit,
die ihn zu einem Menschen macht, hat er Sprache erf1nd.en
mUssena

k~nnen

und auch

"Also folgt die Sprache .aus dem ersten Aktus der Vernunft ganz

nattlrlich" (429).

Diese Flh1gke1ten, mit sich selbst und mit anderen

Menschen zu reden, unterscheidet den Menschen von allen anderen Tieren.
Seine gesprochene, m1tgete1lte Sprache 1st also die eigentflml1chste Eigenschaft, die dem Menschen
sprache zu untersche1den.

geh~rt,

und 1st von einer Natur-oder Tier-

Korff sagta

"Fnr Herder sollte die Sprache,

als die spezif1sch menschliche Leistung, der natUrliche Ausdruck seines
tiefsten menschlichen Wesens" sein. 7 Da "natttrlich" auch "primitiv"
heiBt, war Sprache am Anfang ganz "primitiv".

Antoni schre1bta

"In der

Sprache fand Herder die Einheit des Menschengeschlechts." 8 Der Mensch
allein 1st der Sprache fl:lhig.

Der Mensch kann mit sich selbst reden und

auch seine Gedanken anderen m1tte11en.

Ich bin der Meinung, dieser zwei-

te Bestandteil der menschlichen Sprache war das W1cht1gere fttr Herder,
denn durch die gesprochene Sprache wirkt ein Mensch auf andere Mitmenschena

"S1e sang zu ihm und sprach zu ihm ••• "

s1tzt etwas Magisches und Krflftigesa
hin/und ward nicht mehr gesehn."

Das gesprochene Wort be-

"Halb zog sie ihn, halb sank er

Die Klangform der Sprache ist deshalb

auch kraftvoll, eine weitere Eigenschaft des "Primitiven".
Neben der Natursprache gibt es aber auch einen "Klang der Natur",
der von der Natursprache zu unterscheiden 1st.

Die Natur spricht, nicht

nur in den Naturlauten der Empfindung und Leidenschaft der Tiere und Menschen, sondern auch in ihren Bitumen, BM.chen, Pflanzen, Winden, W&ldern
und allen anderen Sachen.

Das wM.re nach meiner Ansicht der "Klang der

Natur", die originalen Tene in der Natur.

In seinen "Fragmenten" nennt

12

Herder die sogenannte zweite Stufe der menschlichen Sprachentwickltmg
die Nachahmtmg der Natur.

In seiner "Abhandlung" lehnt er die erste Stu-

fe der rauhen und hohen T6ne der leidenschaft und Empfindung als die ganze Erkl!rung der Entwicklung der menschlichen Sprache ab, und diese zweite Stufe wird zur weiteren ErklH.rung seiner Theorie des menschlichen Ursprungs.
Nach den ersten Schrecken und der ersten Bewunderung der Natur gab
der Mensch den Gegenstllnden Namen.
der Natur nachgeahmt.

Diese Namen haben zuerst die TBne

So sagt Herder in seinen "Fragmenten" (202).

Ein

Kind, zum Beispiel, ahmt die Klangi'orm eines Hund.es nach, wenn er "Wau,
Wau" sagt, die Klangform einer Biene mit "Summ" oder die Klangform einer
Kuh mit "Muh".

Solche Laute in der Sprache sind eine Art Klangmalerei.

(Diese verschiedenen W8rter ftlr denselben Gegenstand 1st nicht die Sache
zur Hands es kommt darauf an, welche Merkmale ein Mensch absonderts es
1st die "freie Wirkung" der Besonnenheit.

KrUger schreibta

"Herder l&t

eigentlich nicht das Problem des Sprachursprungs, sondern das Problem der
Entstehung der Sprachmannigfaltigkeit."9 Herder beweist nicht, woher die
Besonnenheit kommt, und schlftgt vor, vielleicht wKre sie also "•einem
g8tt11chen Urgrund erwachsen •".

10

Barnard sagt auch, der Titel der "Ab-

handlung" sei eine Unrichtige Bezeichnung, und empfiehlt den T1tel, "The
Nature and Function of Language".

11

)

Wenn man also mit "Natursprache"

die Sprache meint, die jedes empfindsame Wesen ausspricht und die den Geftlhlen entspricht, so meint man mit "Sprache der Natur'' die T8ne in der
menschlichen Sprache, die den Lauten in der Natur, im Klang der Natur,
selber entsprechena

"Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll."

Und so

h8rte man auf die Natur und ahmte sie nach und die menschliche Sprache
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entwickelte sich zu e1ner klingenden, klangvollen Nachahmung der Natur.
Diese zweite Stufe war auch "primitiv", das 1st klangvoll und klingend.
Im Zusammenhang mit dieser "Sprache der Natur" steht Herders Interesse fttr die wilden und ursprUnglichen Sprachen der Welt.
er

k~nne

Er glaubte,

aus den 'Wilden Sprachen Spuren von der ersten ursprUnglichen

Sprache bemerken.

Deswegen studierte er viele von den Sprachen, die er

"wild" na.'Ulte, zum Beispiel die lett1sche, litauische, estnische, lapplM.ndische und andere, um von ihnen ein Geft1hl fUr das "Primitive" in der
Klangf orm der Sprache zu bekommen, welches er wieder zu der deutschen
Sprache verwendete, um s1e zu beleben.

Was s1nd die "pr1m1tiven" Elemen-

te in solchen Sprachen? Erstens leben solche wilden ltenschen, von Zivili~ation

und Kultur meistens unbertlhrt, der Natur nM.her.

Da auch 1hre

Sprachen deshalb der Natur ntther sind, glaubt Herder, nicht nur in ihnen
einen h6heren Grad von Natursprache finden zu k6nnen, sond.ern auch viele
Nachahmungen der T6ne der Natur.
sind Laute in der Natur.

Denn die Basis fUr die wilden Sprachen

FOr die wilden Menschen bewegt sich alles in

der Natura das he1Bt, die Natur 1st lebendig.
zweite Stufe der Sprachentwicklung.

Man erinnert sich an die

Das Wasser, der Strom, die B!ume,

der Wind bewegen sich und wie sie sich bewegen, machen sie verschiedene
T6ne dabei.

Der wilde Mensch

h~rt

auf diese Ttme und ahmt sie nach.

Klang der Natur 1st den wilden Sprachen tthnlich.

Der

In diesen Sprachen gibt

es eine nahe Verbindung zwischen dem "Klang der Natur" und der "Stimme
oder Sprache des Menschen".

"Primitiv" heiBt auch natUrlich {der Natur

nahe) und lebendig (die bewegende Natur).

Der wilde Mensch verbindet

deshalb Handlung mit tauten, die eine lebendige Natur charakterisieren.
Seine ganze Sprache wird zu einer Art Torunalerei oder Lautmalerei,

Des-
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halb besteht seine Sprache fast nur aus Verben, die die Bewegungen, die
Handlungen der Natur nachahmen.

Diese Verba sind "auf die Laute der

tlSnenden Natur gebauet" sagt Herder in der "Abhandlung" (441).

Herder

sagt, "das lllteste W6rterbuch war so ein t~nendes Pantheon" (440).

"Pri-

mitiv" he1Bt auch handelnd, t6nend und ftlrs Ohr gemacht.
Da der wilde Mensch alles in der Natur zuerst hBren muB, sagt Herder, das Ohr sei "der erste Lehrmeister der Sprache" (436).

Nur dadurch

erfindet der wilde Mensch W6rter, wenn keine Laute da sind, das heiBt,
wo der wilde Mensch keine Laute in der Natur findet, die seine GefUhle
widerspiegeln.

Herder erkU.rt, daB der Mensch "bloB durch das Geh6r die

Sprache der lehrenden Natur empfftngt, und ohne das die Sprache nicht erfinden kanns

so 1st das Geh6r auf gewisse Weise der mittlere seiner Sin-

ne ••• und das Verbindungsband der ttbrigen Sinne geworden" (447).

Er er-

kl:lrt es ausftlhrlicher, wenn er sagts
Auf der einen Seite liegt das Geftthl nebenana auf der andern
1st das Gesicht der nachbarliche Sinn1 die &tpfindungen vereinigen sich und kommen also alle der Gegend nahe, wo Merkmale zu
Sch!llen werden. So wird, was man sieht, so wird, was man :ruhlt,
auch t6nbar (448).
Ob das mehr physiologisch oder philosophisch sei, 1st eigentlich nicht
die Hauptsache.

Die Hauptsache hier 1st Herders Betonung von den Sinn-

en, insbesondere dem Sinne des menschlichen Gebers, das die
tur h6ren kann.

T~e

der Na-

Franz Schultz behauptet auch, Herder stelle das Spre•

chen und H6ren "in den Mittelpunkt aller Sprachschulung 11 • 12 Wozu nutzt
ja ein Wort, das nicht ausgesprochen und von anderen
Sprache existiert, um Gedanken auszudrttcken.

geh~rt

1st? Die

"Primitiv" heiBt deshalb

auch sinnlich, auf das H6ren gegrilndet.
Da der Klang der Natur und die mttndlichen Sprachen der wilden Men-
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schen zu Herders Zeit einander tthnelten, indem die Sprachen eine Nachahmung der "tenenden, handelnden, sich regenden Natur" waren (441), wo-

rin der wilde Mensch seine inneren, elementaren GefUhle sich spiegeln
sah, glaubt Herder die erste Sprache mttBte auch so gewesen sein und er
verbindet diese tertenden Sprachen der Wilden mit einer Art von Gesang,
und 1st der Meinung, die erste Sprache sei Gesang, die erste Form der
Poesies

"Aber weder Nachtigallenlied, noch Leibnizens musikalische

Sprache, noch ein bloBes Empfindungsgeschrei der Tierea

Ausdruck der

Sprache aller Geschepfe, innerhalb der nattlrlichen Tonleiter der menschlichen Stimme" {443). Herder denkt hier wohl an die Tonalsprache, sagt
1
Fwike. 3 In Immensee erkl!rt Reinhard diese Tonalsprache als "Urtene •••
sie schlafen in WaldesgrUndeni Gott weiB, wer sie gefunden hat". 14 Nordsieck erkll!rt es als Folgendesa

Durch die Sprache wird ein Mensch zu

e1~

nem Schepfer gemacht, denn er schafft durch die Bilder und Eindrflcke in
seiner Seele Worte.
wie ein Dichter.

Fl1r Nordsieck 1st ein Schepfer von Worten dasselbe

Da ein Wortschaffender Mensch ein Dichter sei, sei Poe-

sie (Gesang) die "Muttersprache des menschlichen Geschlechts".15

Franz

Schultz sagt, Musik sei nichts als die schene "Kunst des Gehers", die
sich mit der Sprache entwickelte. 16 Man kann damit ttbereinstimmen, de111
alles in den wilden Sprachen, und vermutlich auch in der ersten Sprache,
war auf das Geh6r gegrttndet.

Diese musikalische Sprache 1st eigentlich

eine Art Poesie, wo alles in der Sprache dem Rhythmus der Natur entsprach.

Was ist Poesie sonst als Bhythmus und Tene in der gesprochenen,

klingenden Sprache? Herder nennt diese rhythmische und musikalische
Sprache, diese Sprache der Poesie "die Natursprache aller Geschepfe,

VOJll

Verstande in Laute gedichtet, in Bilder und Handlung, Leidenschaft und
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lebender EinwUrkung" {441).

In anderen Worten1

Die wilden Sprachen

enthalten einen "lebendigen ·Klang der Natur", der sich in einer musikalischen und poetischen Form ausdrtlckt.
Die Lieder der wilden Madagasker sind Beispiele dieser MusikalitM.t.

Der

franz~sische

Ritter Parny schreibt Uber sie1

"Musik und Tanz

lieben sie mit Leidenschaft" und Uber ihre Lieder schreibt er, ihre Musik sei "einfach, sanft und immer schwerml\thig".
Lieder sind ohne Strophen.
fast Prosa zu sein.

17 Man bemerkt, ihre

TatsM.chlich scheinen ihre Lieder und Gesftnge

Hierin liegt das Wirkungsvolle in diesen Liederna

Sie sind GesM.nge, aber die Gesftnge folgen den natt1rl1chen, musikalischen
und rhythmischen

T~nen

der gesprochenen Sprache.

mus, wenn man das Lied laut liest.
ter immerc

ftlhlt diesen Rtvth-

Nach dem ersten Ausruf sagt die Toch-

"ich habe •• 1ch habe •• habe dich •• habe dich •• "

ten Ausruf benutzt sie die zweite Persons
du •• "

~an

Nach dem zwei-

"wirst du •• welches du •• wirst

Nach dem dritten Ausruf wire eine einzige, direkte Befehlsform

benutzta

"Verkaufe,,nicht!"

"
Die AuBerungen
des Erzllhlers sind wie ein

hilfloses Amen zu der ganzen dramatischen .Geschichte,

"Primitiv" meint

jetzt auch die musikalische, rhythmische, gesprochene Sprache.

"
.
Uber
die Lieder der Wilden im Allgemeinen
sagt Herders
sttnge solcher wilden

V~lker

"Alle Ge-

weben um daseiende GegenstM.nde, Handlungen,

Begebenhe1ten, um eine lebendige Welt!,, ,Die Seele stellet sie sich vor!"
19.utet es 1m "Ossian" Aufsatz. 18 Der Leser bemerkt, wie Herder die wilden Sprachen mit dem Wort "lebendig" verbindet.
Haupteigenschaft dieser Sprachen,

Das 1st ft1r Herder die

Solche wilden Sprachen sind auch na-

tUrlich, musikalisch, handelnd und sinnlich, das he1Bt, auf das
grtlndet,

H~ren

ge-

Sinnlich heiBt aber auch, daB der wilde Mensch durch Metaphern

redet, durch lebende Bilder.

Die Geftlhle, Sinne und Leidenschaften des
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Menschen sind durch Bilder dargestellt.

Wieder in Bezug auf das Lied

"Die unmenschliche Mutter" s1eht man, wie der Dichter dem Leser Bilder
schafft.

Wer kann sich d1ese Szene n1cht vorstellen und Mitleid mit

der Tochter (und der Mutter) haben!

Es scheint, mit dem einzigen Wort

"schleppen" hat der Dichter dem Leser ein unvergftngliches Bild gegeben.
Man sieht die Tochter vor der Mutter knien und flehen.

"Primitiv" heiBt

auch bildlich.
Als noch eine Eigenschaft solcher w11den Lieder kommt das Wort
empfindbar vor.

Solche Lieder erwecken in dem Leser GefUhle, die alle

Menschen besitzen, ungeachtet des Zeitalters, der

Nationalit~t

Henschen, seiner Kultur oder auch eines Mangels daran.
von den elementaren Ge:f'Uhlen jedes Henschen.
des Menschen darin sprechen.

Man

h~

eines

Das Lied handelt
diese Geft1hle je-

"Ihr Schrei ist in unsren Seelen wiederge-

hallt," geht es in einem anderen w1lden Gedicht. 19 In solch einem Gedicht wie "Die unmenschliche Mutter", wer

k~nnte

sich nicht mit den stark

empfundenen Bitten der Tochter identifizieren? Man empfindet ihren
Schmerz und ihre Furcht.
berUhren.

Solche Lieder haben die Kraft in sich, alle zu

Herder meint, da1! "die Sprache und Lieder einer alten, wilden

Nation ein Studium in den Irrgftngen menschlicher Phantasie und Leidenschaft" sind (440).
fen, inneren und

Beim Studium einer w1lden Sprache lernt man die tie-

"dunklen~

Geftlhle wiedererkennen, mit denen man in einer

modernisierten Gesellschaft Kontakt verlor.

Solche Lieder sind empfind-

bar oder "primitiv".
Der Leser bemerkt auch, wie die Tochter ihre Mutter anredet.
Wilden ttberlegen sich nichts sie sprechen ihre Gedanken einfach aus.

Die
Sie

denken nicht, "Was wtlrde man dazu sagen?" oder "Wttrde man Ubel von mir
denken?"

Die Wilden sind echt, sind "primitiv", in dem Ausdruck ihrer
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GefUhle.

Korff sagt1

Da bei ihnen noch keine verstandesml!Bige Reflexion die Unmi ttelbarkeit des Erlebens schwlcht und alle Eindrtlcke deshalb
eine ganz and.ere Wucht besitzen, so hat auch ihr sprachlicher
Ausdruck eine ganz andere Unmittelbarkeit und Wucht.20
Herder sagt aucha
Immer die Sache, die sie sagen wollen, s1nnl1ch, klar, lebendig anschauenda ••• nicht durch Schattenbegriffe, Halbideen und
symbolischen Letternverstand ••• zerstreuets noch minder durch
KUnsteleien, sklavische Erwartungen, furchtsamschleichende Po11tik und verwirrende Pr!meditation verdorben - Uber alle diese
Schwft.chungen des Geistes seligunwissend, erfassen sie den ganzen
Gedanken mit dem ganzen Wort.e, und dies mit jenem. Sie schweigen entweder oder red.en im Moment des Interesses mit einer unvorbedachten Festigkeit, Sicherheit und Schenheit, die alle wchlstudiert.en Europler allezeit haben bewundern mUssen.21
Das Wort, das dieses Zitat zusammenfa.Bt, 1st "direkt" oder "unmittelbar".

Die Wilden schminken ihre Sprache nicht mit nutzlosen Wert.em

und Ausdrtlcken, sondern sie sind urunittelbar und direkt 1n ihrem Reden.
Herder nennt es "treffend in jedem Wort". 22
an" sagt er welters

In seinem Aufsatz Uber "Ossi-

"Diese gelehrten Leute, was w9.ren die gegen die Wil-

den? - ••• unverdorbne Kinder, Frauenzimmer, Leute von gutem Naturverstande, mehr durch Tltigkeit als Spekulation gebildet, die sind ••• die besten
Redner unsrer Zeit. 1123 Noch ein anderes Zitat geh~rt hierher, nllalich1
"Die Gedichte der alten und wilden Velker entstehen so sehr aus unmittelbarer Gegenwart, aus unmittelbarer Begeisterung der Sinne und der Einbildung und doch haben sC:Wiel WUrfe, soviel Sprtlnge. 1124 Von keiner "gebildeten" Gesellschaft in Ketten gehalten und an Regeln gebunden, dUrfen die
Wilden ohne alle gesellschaftlichen Hemmungen ihre Erlebnisse ausdrtlcken.
In "Die unmenschliche Mutter" red.et die Tochter 1hre Mutter nicht nur mit
den Rechten des Blutes an, sondern auch mit den Rechten eines Menschen.
Ihre ausgesprochenen GefUhle sind direkt, das he1Bt, klar, sicher, fest1
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m1t e1nem Wort, "primitiv".

Solche Lieder nennt Herder "'wahrhaftige

Zeugnisse'" der "Primitivit!.t" des Menschen. 25 S1e sind natUrlich, lebendig, sinnlich, echt, handelnd, empfindbar, musikalisch, direkt, leidenschaftlich, kraftvoll, fest, klar und bildlich.
Da die wilden Sprachen "primitiv" sind, und da sie fast wie die Natur selbst klingen, 1st es schwer, sie aufzuschreibena

"Je lebendiger

nun e1ne Spra.che 1st, je weniger man daran gedacht hat, sie in Buchstaben
zu fassen," heiBt es in der "Abhandlung" (408).

Als Beispiel einer "pr1-

mitiven" Sprache zitiert Herder die hebrlische Sprache, die fast nur aus
Konsonanten besteht, denn die Vokale oder "lebendige T6ne" !ndern sich
und sind nicht le1cht aufzuschreiben.

Bei diesen Morgenlllndern war "die

Rede gleichsam ganz Spiritus, fortgehender Hauch und Geist des Mundes",
eine wahre "lebendige Aspiration", die tlberhaupt nicht f11rs Schreiben
war, weil man die T6ne der Natur nicht deutlich aussprechen und deshalb
nicht aufschreiben kanna

"Was 1st unschreibbarer als die unartikulierten

T6ne der Natur? ••• Je nM.her eine Sprache.,,ihrem Ursprunge, desto unartikulierter" und deshalb unschreibbarer 1st sie (409-410).

Es g1ng bier

um ein lebendiges, das 1st "primitives", Zwiegespr!ch zwischen Gott und
seinem ausgewM.hlten Volke.

Gott und Mensch sprachen miteinander.

Es

ging zu dieser Zeit um die Klangform der Sprache.
Da die wilden, alten und ursprUnglichen Sprachen "primitiv" sind,
haben sie auch einen Reichtum an Synonymena

"Je ursprllnglicher eine

Sprache ist, je h!ufiger solche GefUhle sich in ihr durchkreuzen, desto
weniger k6nnen diese sich genau und logisch untergeordnet sein" (455).
Er nennt als Be1sp1el die arabische Sprache, die fUnfzig W&rter f11r e1-

nen Lewen, 200 ftlr eine Schlange, und 1000 fUr ein Schwert hat, Gegen-
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stM.nde also, die ein Teil des allt!glichen Lebens eines Arabers sind.
Jede Familie, jeder Stamm gebraucht ein anderes Wort, Dinge zu beschreiben.

WM.hrend. die Araber so viele

W~rter

ft1r

L~wen,

Schwert und Schlange

haben, haben andere wilde Menschen viele Synonyme fttr anderes.

Herder

gibt als weiteres Beispiel die ceylanische Sprache, die reich an'Schmeicheleien, Titeln und WortgeprM.nge" istr die siamesische, die acht verschiedene Arten von "ich" und "wir" hats und die Sprache der "wilden Kariben",
die eine Sprache fUr MM.nner und eine andere ft1r Frauen hats
gien aller wilden Sprachen best!tigen meinen Satza
Weise verschwenderisch und dtlr:f'tiga

"Die Analo-

jede 1st auf ihre

nur jede auf eigne Art"

(456-457).

Solche wilden Sprachen sind zur gleichen Zeit "arm" und "reich", nur auf
verschiedene Weisea

"Jede dieser Synonymien hMngt so sehr mit Sitte,

Charakter und Ursprung des Yolks zusammen"

(45?).

Herder erkU.rt diesen

Reichtum an Synonymen als eine UnfAhigkeit der Wilden, Abstraktionen auszudrllcken, denn den meisten ihrer

W~ern

liegen GefUhle zu Grundea

"Je

ursprtlnglicher die Sprache, desto weniger Abstraktionen, desto mehr GefUhle"

(45?). Meiner Meinung nach hMngt dieser Reichtum mit der Freiheit

der Besonnenheit zusammen und mit denjenigen Eigenschaften eines Gegenstandes, die die einzelnen Menschen absondern, um eine Sache zu beschreiben,

Die Gefilhle spielen hier eine wichtige Rolle, indem der Mensch ent-

weder positiv oder negativ auf eine Sache reagiert,
Die "Primitivit!t" der wilden Sprachen macht sie also unschreibbar,
reich an Synonymen und auch verM.nderlicha

"Je lebendiger eine Sprache,

je nAher sie ihrem Ursprunge, und also noch in den Zeiten der Jugend und
des Wachstums ista

desto ver!nderlicher" (490).

Eine Sprache, die nur

zum Aussprechen ist und durch Geftthle auf eine Sache reagiert, kann sich
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leicht verMndern.

Die GefUhle !rid.em sich und auch die

sen GefUhlen entsprechen.

W~er,

die dle-

Nichts 1st auf Papier gemalt oder durch Re-

geln bestimmt, Die gesprochene Sprache exlstiert, um GefUhle frel auszudrllcken.

Eine ver!nderliche Sprache 1st deshalb ein Merkmal ftlr eine

lebendige, gesunde Sprache, die nur in den Mttnd.ern der Henschen existiert.

Alle Eigenschaften der "Primitivlt!t" und die Resultate solcher

beweisen da.s "Kr!ftige, M!chtige, GroBe in den Sprachen der Wilden" (481).
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KAPITEL III
"NATUR" UND "VOLK" I

VERGLEICH VON ZWEI ANDEREN "PRIMITIVEN.. ELEMENTEN
Der Klang der Natur 1st aber heutzutage nicht mit der Stimme des
Menschen zu vergleichen.

Wie der Mensch sich entwickelte, entwickelte

sich auch seine Sprache.

Ft1r Herder gibt es immer eine Parallele zwis-

chen der menschlichen und der sprachlichen Entwicklung.

Er drttckt diese

!dee in zwei von seinen Schriften aus, in den .. Fragmenten .. und in seiner
.. Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit".

Es

1st schon erwM.hnt word.en, wie er in seinen "Fragmenten" die verschiedenen Lebensalter einer Sprache beschreibt.
drtlckte er sich in .. rauhen und hohen
der Empfindung und des Geftthls.

T~nen"

Als der Mensch ein "Kind .. war,
auss die Sprache war eine

Diese Sprache war die Natursprache, die

alle empfindsamen Wesen auszusprechen fM.hig sind.

Nach diesen .. ersten

Schrecken und der ersten Bewunderung" der Natur gab der Mensch den verschiedenen Dingen in der Natur Namen, die wie die Natur selbst klangen s
es war eine Nachahmung der T6ne der Natur, eine Art von Gesang.

Als das

Kind JUngling wurde, erreichte die Sprache ihr poetisches Lebensalters
es kam die Zeit der Dichter und er erzM.hlte die Geschichte seiner Zeitgenossen durch Lieder, und verewigte dadurch die Heldentaten der Vorfahren.

Alles war .. auf Laut gestellt" und .. das Jugendzeitalter der Sprache

1st ihm daher das klanglich und poetisch sch6pferische", sagt Funke Uber
1
Herder.
Es warder H6hepunkt des "Primitiven.. in der Klangform der
Sprache.
Der Jttngling wird Mann und dessen Sprache ist nicht mehr Poesie,

2)

sondern Prosa. Man fing an zu schreiben, was "der echten Poes1e den To2
.
desstoB" gab.
Die Sprache wird vollkommener, aber sie verliert da.rnit
ihre natttrliche, "primitive"

Sch~nheits

"Je mehr Regeln eine Sprache

erh!lt, desto vollkommener wird sie zwar, aber desto mehr verliert die
wahre Poesie" liest man in den "Fragmenten" (203).

Das philosophische

Zeitalter der Sprache entspricht dem hohen Alter des Menschen.

In die-

sem Zeitalter der Sprache hat sie von ihrem natUrlichen Reiz nicht viel
ttbrigJ sie wird zwar vollkommen und richtig, aber sie 1st nicht mehr
"schBner Klang".

Und so endet Herders Sprachkreis (201-203).

von Herders Lebensaltern der Sprachea

Korff sagt

"Die Sprache beginnt als lebendi-

ger Ausdruck und endet als mechanisches Verst!ndigungsmittel.

Sie 1st

ihrem Wesen nach erlebtes Symbol und erstarrt schlieBlich zur toten Gra.mmatik. "3

Was 1st dem "Primitiven" in der Klangform der Sprache passiert?

Um das herauszufinden, muB man weiter mit der Analogie gehen.
Diejenigen, die der Kindheit der Sprache und des Menschen entsprechen, sind die MorgenlMnderJ die Agypter sind das Knabenalteri die Ph~nizier sind der "erwachsnere Knabe"; die Griechen bedeuten die Jttnglingszeit, wo "alles Jugendfreude, Grazie, Spiel und Liebe" war.

4

Homers Ge-

slinge sind "nicht gedichtet, gelesen zu werdeni sie wurden gesungen und
sollten geh6rt werden ••• Die griechische Lebhaftigkeit" war auch "im Vortrage, 1m ErzM.hlen und im Extempor1eren erd.ichteter Geschichte" anwesend.5
Bel den Griechen war das Hauptmerkmal auch lebendig oder "primitiv" 1
"Und zwar geschahen die gr6Bten Wtlrkungen der Dichtkunst, da sie noch
lebendige Sage war, da noch keine Buchstaben, viel weniger geschriebene
Regeln da waren."

6

Der Dichter h6rte alles lebendig in der Natur klin-

gen und ahmte sie nach.

Homer sang, "was er geh6ret, stellte dar, was
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.

er gesehen und lebendig erfaBt hatte".

7

Die

R~mer

reprM.sentieren das
Mannesalter, oder die "Reife des Schicksals der alten Welt". 8 Und jetzt
ist die Sprache 1n ihrem hohen Alter, wo alles zu Philosophie gemacht
wird.

Dieser Kreislauf der Sprache und des Menschen war ftlr Herder eine

sehr natttrliche Entwicklung von beidem.
turgesetz in der "Abhandlung"a

"Der Mensch 1st in seiner :Bestimmung ein

Gesch8pf der Herde, der Gesellschafta
ihm also natttrlich" (481).
terpretiert werdena

Herder sagt in dem zweiten Na-

die Fortbildung einer Sprache wird

Aber diese Aussage mu:B in solcher Weise in-

Mu:B das "Primitive" in der Klangform der Sprache

w!hrend der Entwicklung untergehen?

Wie kann eine Sprache dieses Ele-

ment durch alle Lebensalter behalten? Um eine L6sung zu finden, mu:B man
diese Entwicklung der Sprache zusarnmen mit der menschlichen Entwicklung
weiter untersuchen.
WMhrend die Sprache sich nattlrlich entwickelt, verbindet sie die
Vergangenheit mit der Gegenwart, die Gegenwart mit der Zukunfta

"Der

"
"
Agypter
ohne morgenl!ndischen Kindesunterricht w!.re nicht Agypter,
der
Grieche ohne llgyptischen Schulflei:B nicht Grieche."9 Die Sprache existiert, um Ideen der verschiedenen Zeitalter mitzuteilena

"Da batten El-

tern den Kreis ihrer Ideen nicht ftlr sich gesammelti er war zugleich da,
um mitgeteilt zu werden," behauptet Herder in der "Abhandlung" (484).
Durch die mttndliche Sprache lehrt der Weltvater den Weltsohn, und der
Weltsohn lehrt seinen Weltsohn, und so weiter geht der Fortgang bis ans
Ende der Welt.

Durch die Sprache lernt ein Kind, wie seine Weltvorfah-

ren dachten und ftlhlten, was fttr Fehler sie
und Ntttzliches sie geschaffen haben.

macht~n

und was fttr Gutes

Er baut dann weiter auf diesen :Bo-

den, und die Kette der Entwicklung wird welter verstlrkt.

Niemand exis-
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t1ert nur ftlr s1ch alle1na er 1st immer von seinen Weltvorfahren bee1nfluBt und hat auch einen EinfluB auf seine Weltnachkommens
in seinem

"Niemand 1st

Alter alleins er bauet auf das Vorige, dies wird nichts als

Grundlage der Zukunft." 10 Diese Weltentwicklung der Menschheit durch
die Sprache 1st nattlrlich.

Herder sagt in seinem vierten Naturgesetz in

der "Abhandlung", diese internationale Ilberlieferung der Kulturen und
Sprachen sei die

h~hste

Form der menschlichen Entwicklungs

"So haben

sich KUnste, Wissenschaften, Kultur und Sprache in einer groBen Progression Nationen hin verfeinert - das feinste Band der Fortbildung, was die
Natur gewtthlet!" (.502).

Man erkln.rt es mit e1nem Worts

Z1v111sation!

Diese Entwicklung ist aber auch in einem engeren Sinne zu f assen.
In der "Abhandlung" gibt Herder sein drittes Naturgesetz ans
das ganze menschliche Geschlecht

unm~lich

eine Herde bleiben konntes

so konnte es auch nicht eine Sprache behalten.
dung verschiedner Nationalsprachen" (489).

"So wie

Es wird also eine Bil-

Diese Nationalsprachen exis-

tieren, da Familien und StM.mme miteinander nicht gut auskommen konnten.
Man wird sich an den Babelturm erinnern.

Da Menschen verschieden sind

und oft andere Ideen als ihre Mitmenschen haben, ist es 1hnen eigenttlmlich, daB sie schlieBlich gestritten haben, von einem Ort zu einem anderen weggezogen oder von anderen Stttmmen abgezogen sind.
wickelten sie allmtthlich ihre eigene Sprache.

Dadurch ent-

Klima, Geographie und die

neuen Nachbarn haben aber auch einen EinfluB auf sie und ihre Sprache gehabt, aber "der Grund von dieser Verschiedenheit so naher kleiner Velker
in Sprache, Denk-und Lebensart ist gegenseitiger Familien-und NationalhaB" (493).

Es ist genau diese Stammsprache, die von allen Mitgliedern

eines Stammes oder eines Volks gesprochen wird, daB am besten ein Volk

26
genau kennzeichnet.

Die Sprache, die .. spezifisch menschliche .. Leistung,

1st auch der Schltlssel zum Verstehen des Begriffs .. Volk".

Was 1st al-

so die Verbindung von "Natur" mi t "Volk"?
Antoni betont die "Pflicht gegen die Nation als Pflicht gegenttber
einer 'natt1r11chen' Tatsache".

11

Wie ich es 1nterpret1ere, 1st es na-

tt1rl1ch, daB das ganze menschliche Geschlecht nicht eine Sprache spricht_
Eine Sprache 1st nicht universal und auch nicht 1nd1v1duell.
Gruppen,

V~lker,

bei denen die Sprache sich entwickelt.

Es gibt

Diese Gruppen

existieren nur so lange, wie sie ihre mttndliche Sprache bewahren.

Nach

Barnard 1st diese mttndliche Sprache genetisch und organisch bewahrt1 genetisch insofern wie die Eltern ihren Kindern die Sprache lehren, und organisch indem die Kinder das Alte und das Neue in der gesprochenen Spra12
che verschmelzen.
Gerade hierin zeigt sich das VerMnderliche, das
"Primitive" in der gesprochenen Sprache.

Hierin zeigt sich auch der

Mensch als ein schaffender Geist, ein Dichter; er

schaf~

sich eine le-

bendige, "primitive" Synthese vom Alten und Neuen, worin das Ursprttngliche immer daran Teil hat.

Durch diese Verschmelzung behM.lt die Spra-

che ihre Lebendigkeit und "Pr1mit1v1t!t".

Man arbeitet immer an ihrs

sie wird nie fertig geformt, bis der letzte Mensch auf der Erde stirbt.
Die mtlndliche Sprache kann mi t Recht sagen a "Was wirst du ohne mich ·
werden?"

Ein Volk kann mit Stolz erklMrena

"Sie 1st mein Leben, mein

Gut und mein Geld," worin seine "Seele, sein Fleisch und sein Blut" vermischt sind.
tigste 1st.

Es 1st diese lebendige, gesprochene Sprache, die das Wich-

Deshalb kritisiert Herder die Deutschen, die Sprache als

Grammatik ansehen und nicht als ein "Werkzeug" zur Bildung, zur lebendigen Synthese. 13
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Auf diese Weise wird der Weltvater zwn Stammvater, der seinen Stammsohn durch mttndliche Lehre die Sprache seiner Stammv!ter lehrt.

Durch

die mUndliche Sprache erf!hrt er alles von der Geschichte und den Begebenheiten seiner Vorfahren.

Dieser Stanunsohn lehrt seinen Stammsohn und

die Kette dieser Volkskultur geht entweder bis zum Ende der Stammsprache
oder zwn Aussterben des Stammes.

Es mag sein, wie es will, was fUr ei-

nen Namen man Menschen gibt, die dieselbe Sprache sprechen1
Sta.'11111, Volk, Nation.

Familie,

Wenn man das Wort "Volk" ausw!lhlt, ka.nn man sagen,

nach Herder sei ein Volk eine natttrliche Gruppe von Menschen, die wegen
ihres Klimas, threr Geographie, ihrer Bildung, ihrer Vererbung, ihrer
Kultur und ihrer Abneigung gegen andere Velker dieselbe Sprache sprechen.
Wie die Sprache ein Volk kennzeichnet, kennzeichnet das Volk die Nation. ~
Das Volk 1st die Nations

"Was wirst du ohne mich werden?"

Die verschie-

denen Mitglieder eines Yolks sind durch ihre lebendige, mttndliche, "primitive" Sprache, das E1gentttml1chste an ihnen, innerlich verbunden.
Wie jede Person eigenttlmlich 1st, hat jedes Volk auch eine IndividualitM.t, ei'f Eigenart.

Antoni nennt es eine ,.Besonderheit" und sagt,

es sei die Ptlicht eines Yolks, "sich durchzuarbeiten zur eigenen Besonderheit".

14

Das hei.Bt, ein Volk muB herausfinden, woher es kam und wo-

hin es gehen will.

Nur durch die Sprache 1st das

m~lich.

Im Volke er-

kennt Herder die "'zwn zweitenmal geschaffene Natur des Menschen'" und
geht also auf die Suche nach der germanischen Natur durch die Untersuchung der gesprochenen Sprache.15

Er hofft dadurch, das deutsche Volk zur

Erkenntnis zu bringen, daB sein Zweck in der endlosen Fortsetzung seiner
"primi tiven" Sprache liegt.
Wer

geh~rt

eigentlich zwn Volk?

Herder sagt in seinem "An Predi-
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ger", daB die verschiedenen Klassen nicht "abgeteilte RM.ume, sondern •••
verschiedene Namen einer unzerteilten Kraft" seien. 16

Er formt seine De-

finition vom Volk vom alten Griechenland, wo der K6nig, gleichwie der ge- /
meine Mensch, Mitgl1eder derselben Klasse waren. 17 In seiner "Vorrede"
klM.rt er die Sache fUr diejenigen auf, die das Volk als etwas Negatives
beurteilten.

Er schreibta

"Volk heiBt nicht der P6bel auf den Gassen,

der singt und dichtet niemals, sondern schreit und versttlmrnelt."18 Mit
dem Wort "Volk" meint er also den "K6rper der NationalitM.t"., das heiBt,
diejenigen, die immer in Kontakt mit ihrem eigenen Land blieben und mit
dem, was original und echt 1m Geist des Stammes cxler der Nation war. 19

Es waren gerade die einfachen Leute, die meistens von fremden BeeinfluBungen unbefUhrt blieben und deswegen original und echt waren.20

Die ver-

achteten, gemeinen Leute waren die Besitzer einer echten und. unverdorbenen Kultur. 21
Das Volk mttBte aber nicht nur den gemeinen Ma.rµi auf der Stra.Be, es
k~nnte

_

auch der vornehmste und h6chste Staatsbeamte
sein.
...
~ ~.

'

Volk heiBt

einfach die "primitiven" Menschen, die n09h eine lebendige Sprache fortpflanzen.

Man findet ein Volk und die "primitiven" Menschen in einer

wilden Nations innerhalb eines Staates unter den Henschen, die immer in
Kontakt mit ihren Wurzeln blieben (das heiBt, nicht die breite Masse,
22
sondern die sch6pfer1sche, lebendige Gemeinscha.ft)s
und in der Dichtung von Homer, Shakespeare und Goethe.

Alle drei sind eine Art "Dich-

tung der JUngl1ngszeit"s sie sind Beispiele einer unverdorbenen und echten Kultur; alle drei sind ff:lhig, eine lebendige, "primitive" Sprache zu
schaffen.

Wie ist es aber m6glich, mit den eigenen Wurzeln in Kontakt

zu bleiben und da.durch eine "primitive" Sprache zu schaffen?

29
Nur durch diese Sprache des Yolks lernt ein Mensch, was sein Volk
von den anderen

~lkern

unterscheidet.

Nur durch die Sprache lernt er

seine Vorfahren kennen, wie sie dachten und ftlhlten. Nur durch die
mflndliche Sprache kann er in gleicher Weise einen EinfluB auf seine
ter und SBhne austtben.
seiner Mutter.

T~h-

Solch eine Sprache lernt man schon als Kind von

Deswegen nennt man sie auch Muttersprache.

Nur durch

diese Muttersprache kann man eine "primitive" Sprache schaffen.

Wieso

ist es nur dadurch meglich?
Wenn man als Kind von seiner Mutter die Sprache lernt, lernt man
nicht nur einzelne Worte als Symbole.

Mit diesen Worten lernt man auch

Gefllhle, die mit den Worten verbunden sind.

Es ist deshalb nur natUr-

lich, da.B unsrer Muttersprache unsre stM.rksten Geftlhle geh8ren1
Lebenslang werden diese ersten Eindrttcke seiner Kindheit, diese Bilder aus der Seele und dem Herzen seiner Eltern in ihm leben und wttrkeni mit dem Wort wird das ganze Geftlhl wiederkommen ••• mit der Idee des Worts alle Nebenideen ••• werden wiederkoJIUllen und mM.chtiger werden als die reine, klar~ Hauptidee selbst.
Auf diese Weise M.uBert Herder seine Meinungen in der "Abhandlung" {484-

485). Es sind diese Geftlhle, die dem Volkscharakter entsprechen. Wenn
die Gedanken durch die gesprochene Sprache zum Ausdruck kornmen, und wenn
die Sprache das Eigentttml1chste eines Yolks ist, dann entspricht diese Klangforrn der Sprache der eigentttmlichen Denkungsweise und dem Gedankencharakter, dem :Volkscharakter, eines Yolks.
sprechen und zu hBren" behauptet Herd.era

In "Ueber die F.!higkeit zu

"Ist die Sprache eines Men-

schen, einer menschlichen Gesellschaft schleppend, hart, verworren,
kraftlos, unbestimmt, ungebildeti so ists auch gew1B der Geist dieser
Menschen1

.

denn sie denken ja nur in und mit der Sprache."

2J

Deswegen

findet er Deutsch "stark und zurUckprallend, nicht aber rauh und unaus-

~

JO
sprechbar.

Sie erscheint ihm wie das Volk, das sie spricht und nur
24
Weichlingen furchtbar und schrecklich."
Diese Sprache jedes einzelnen
Volks 1st der Ausdruck seiner National-oder Volksseele.

Herder schreibt

in seine erste Schrift ttber die Sprache, "Ueber den Flei.13 in mehreren
gelehrten Sprachen"a
Hat also jede Sprache 1hren bestimmten Nationalcharakter, so
scheint uns die Natur blos zu unsrer Muttersprache eine Verbind11chke1t aufzulegen, da diese v1elle1cht unsrem Charakter angemessener 1st, und unsre Denkungsart ausftlllet.25
Weiter in derselben Schrift schreibt era

"Unsre Muttersprache hat wUrk-

11ch die zusammenstimmendste Harmonie mit unsern feinsten Organen und
zartesten Wendungen."

26

Wegen der Synthese vom Alten und Neuen 1st die

Muttersprache eines Menschen keine zum Schreiben geschaffene Sprache1
sie lebt, nur ind.em sie gesprochen und geredet wird1

.. Und wozu kann un-

sre Muttersprache unentbehrlicher seyn, als zur Dichtkunst und Beredsamkeit." 27

Deswegen 1st eine Muttersprache, die natUrliche Sprache eines

Volks, wie man sie als Kind von seiner Mutter lernt, mit einer wilden
Sprache zu vergleichen, denn die wilden Sprachen sind auch voll von elementen Geftthlen1 gleichwie die Wilden die Natur nachahmen, so ahmt ein
Kind seine Mutter nach.
bendig, empfindbara

Beide mttndlichen Sprachen sind natUrlich, le-

mit einem Wort "prim1t1v".

Jl
KA.PITEL IV
HINDERNISSE IN DER ENTWICKLUNG

EINER "PRIMITIVEN" SPRACHE UND DICHI'UNG IN DEUI'SCHLAND
Das Studium der natt1rlichen Entwicklung einer Sprache eines Yolks
war in den Jahren 1764 bis 1779 eine Hauptbeschlftigung Herders.

Die

Frage, warum er sich daft1r besonders interessierte, kann nur mit der
Lage der gesprochenen und geschriebenen Sprache 1n Deutschland beantwortet werden.

Was also veranlaBte Herder in seinen FrUhschriften so-

viel von dem, was ich die "Primitivit!t" 1n der Klangform der Sprache
nenne, zu reden?

Ein Zitat aus seinen "Briefen das Studlum der Theolo-

gie betreffend", obwohl sp!ter geschrieben, faBt das deutlich zusammena
'"W1r versttlmmeln die Sprache, schrelben kraftlos oier geziert1 kurz,
das reine, echte Deutsch, das unsre Vorfahren schrieben, ehe so viele
fremde Sprachen in Deutschland bekannt waren, hat s1ch in der neuesten
Zeit ziemlich verloren. "'

1

II

Uber diese Lage beklagt sich Herder.

echte, natttrliche, "primitive" Deutsch ist verlorengegangen.

Das

Es sche1nt,

die Deutschen zu seiner Zeit haben sich ihrer Sprache geschM.mt und des-

..

wegen fOhrte das Resultat dieses Zustandes zu einer Nachahmung, Ubersetzung und Verehrung von anderen.

"
In "Von Ahnlichkeit
der mittlem

englischen und deutschen Dichtkunst" spricht Herder Uber den Fluch der

..

Nachahmung und Ubersetzung anderera

"Parcival, Melusine, Magellone, Ar-

tus, die Ritter von der Tafelrunde, die RolandsmM.hrchen sind fremdes
Guta sollten die Deutschen denn von jeher bestinunt gewesen seyn, nur
zu tlbersetzen, nur nachzuahmen?" 2
Da Herder eine Nationalsprache, wegen Ha:B und Streit gegen ande-
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re, als eine menschliche E1gentUml1chke1t ansieht, die ein Volk am besten von anderen unterscheidet, 1st es fttr ihn deshalb unnatUrlich, wenn
man sein Volk und kulturelles Erbe verwirft, und fremde Sitten und fremde Sprachen annimmt.

In "Auch eine Philosophie" 1st es ein sarkastisch-

er Herder, der sich dieses Mal gegen die

Schri~en

Humes und Voltaires

ausdrflckta
Wie elend, als es noch Nationen und Nationalcharakter gab1 was
fUr wechselseitigen HaB, Abneigung gegen die Fremden, Festsetzung auf seinen Mittelpunkt, v!terliche Vorurteile, Hangen an der
Erdscholle, an der wir geboren sind und auf der wir verwesen sollen! einheimische Denkart! enger Kreis von Ideen - ewige Barbarei! Bei uns sind gottlob! alle Nationalcharaktere ausgel~cht! ••• wir haben zwar kein Vaterland, keine Unsern, ft1r die
wir lebena aber sind Menschenfreunde und WeltbUrger. Schon
jetzt alle Regenten Europas, bald werd.en wir alle die franz6s1sche Sprache reden! Und denn - Glttckseligkeit! es f!ngt wieder die gttldne Zeit an, 'da hatte alle Welt einerlei Zunge und
Sprache! wird eine Herd.e und ein Hirte werden!' Nationalcharaktere, wo seid ibr?3

"
Sie sind in einem Meer von fremden Sprachen, Ubersetzung
und Nachahmung
verschwunden.

"Was habe ich getan, um diese Sklaverei zu verdienen?"

In Bezug auf fremde Sprachen schreibt Herder in seinem Aufsatz ttber Ossiana

"In fremde Sprachen qttalte man sich _von Jugend auf, Quan-

tit!ten von Silben kennenzulernen, die uns nicht mehr Ohr und Natur zu
4
fUhlen gibt."
Das heiBt, die Sprachen, die die Deutschen lernen, sind
nicht mehr auf das Geh6r gegrUndet; sie entsprechen dem deutschen Charakter nicht mehr; sie sind nicht mehr natttrlich, sinnlich und "primitiv".
Warum scheint FranzBsisch die Lieblingssprache der Deutschen geworden zu sein?

Tats!chlich ist in den Jahren von 1760 bis 1770 die

gr6Bte Zahl von franz6sischen Bilchern in Deutschland herausgegeben.5
Warum schMmten sich die Deutschen ihrer eigenen Sprache? Die Antwort

,,,_. ·

JJ

liegt teilweise in der Meinung der F.ranzosen Uber die deutsche Sprache,
die etwas Barbarisches babe wegen der vielen Konsonanten.

Herder aber

verteidigt das, wenn er behauptet, Deutsch habe auch stS.rkere Vokale
und mehr Hauche als F.ranzesischs diese Aspiration "mildert also recht
sehr ihre Barbarei der Konsonanten", drtlckt er in den "Fragmenten" aus
Nach Funke sollten diese Konsonanten die "Schlagt~ne" der
6
deutschen Sprache sein.
Aber es sind nicht nur Fremde, die die deut(218-220).

sche Sprache so negativ beurteilen; auch die Deutschen verachteten 1hre
eigene Volksspraches

"Die Muttersprache ward als eine Mundart der Mttt-

ter, der Weiber und der Ungelehrten angesehen," 11est man welter in den
"F.ragmenten" (269).
Autors

In Bre1tingers "Cr1t1sche Dichtkunst" behauptet der

"'Solange eine Sprache die Mundart des sinnl1chen Volks war, so

blieb s1e eingeschlossen und unvollkommenJ das Denken, Philosophieren,
die

sch~nen

(204).

KUnste und Wissenschaften brachten sie zur Vollkommenheit"'

Herder meint, die sinnliche Sprache sei voll Sch~nheit; eine

vollkommenere Sprache sei richtig und prM.zis, aber nicht mehr sinnlich
und schen.

Aber die deutschen Denker und Literaten zur Zeit Herders

strebten nach dieser Richtigkeit und Korrektheit der Sprache, obwohl sie
die Sprache dann steif und pedantisch machten, und nach Herder kein echtes, natttrliches und "primitives" Deutsch mehr.

Gera.de in frernden Spra- /

chen fanden die Dichter und Autoren die "richtigen" und "korrekten" Regeln.

Der englische Kritiker Blair sagt1

"'Die Sprache schreitet von

der Dtlrftigkeit zum Reichturn, aber zu gleicher Zeit von Feuer und Begeisterung zu Richtigkeit und Bestimmtheit.

Der Ausdruck wird sittsa-

mer, aber auch lebloser. 11• 7 Nach Blair sei die Dichtkunst die Tochter
der Einbildungskraft, der Phantasie, der Originalit[t, das heiBt der

3~

"Primitivitlt", und. jetzt schreit sie den Deutschen zu1
8
einzige Tochter nicht!"

"Verkauft eUJ'e

Dieser Raub der deutschen Sprache war aber nichts Neues.

Er fing

schon zur Zeit der p!pstlichen KrBnung Karl des GroBen an, als erster
Kaiser des rBmischen Reiches.

Damals kam zu Ende die schBne Zeit der

germanischen StUmme, die von Tacitus als eine "'eigne, unverfllschte
originale Nation'" beschrieben word.en waren

(263). Zur Zeit Tacitus war

die "Sprache der RBmer eine barbarische ••• Sprache ••• durch sie suchten
die R&ler die Haine der deutschen Tapferkeit, Freiheit und Aufrichtigkeit zu zerstBren"

(261). Diese Altgermanen haben tapfer dagegen ge-

kllmpft, aber ihre "Urenkel nahmen endliph diese Fessel der Freiheithalb
gezwungen, halb willig an"

(261). Karl der GroBe sei nicht so groB, wie

man frtlher von ihm glaubte; er war "ein GeschBpf von Rom, ein Sohn des
Papstes"s wIDlrend seiner Regierungszeit kam das echte, "primitive"
Deutsch zu End.es
MBnche und frAnkische Priesterhorden fUhrten, das Schwert in
der einen und das Kreuz in der andern Hand, den GBtzendienst des
Papstes, die schlechtesten TrUmmern der rBmischen Wissenschaften
und den niedrigsten Gassen-und Klosterdialekt der rBmischen
Sprache in Deutschland ein ••• die lateinische Literatur erstickte
den Geist ••• die MBnchsprache fUhrte ewige Barbarei in der Sprache des Landes ein (262).
Solches war Herders Urteil Uber Karl den GroBen.

Das war die groBe

Schande, die den Deutschen schon im neunten Jahrhundert passierte und
woftlr die Deutschen noch 1m achtzehnten Jahrhundert bezahlten1

"Kein

grBBerer Schade kann einer Nation zugefUget werden, als wenn man ihr den
Nationalcharakter, die Eigenheit ihres Geistes und ihrer Sprache raubt"

(26J). Die Deutschen sind jetzt das genaue Gegenteil von ihren echten
Vorfahren; sie haben "durch eine langwierige Knechtschaft im Denken ganz

JS
ihre Natur verloren1

sind ••• unter allen Nationen Europas am ungleich-

sten sich selbst" (26J).

Dieser Selbstverrat und Treubruch an ihren

Vorfahren waren vielleicht nicht nur ganz die Schuld der Deutschen.

He!.'-

der gibt zu, da.B Deutschland durch Fremde immer am meisten gelitten hat,
weil "seine Lage ••• es fesselte ••• o w!re es in diesen Zeitpunkten eine
britannische Insel gewesen!" (264).

Trotzdem scheint es, die Schuld lie-

ge teilweise mit den Deutschen.
Martin Luther war der Mann, der versuchte, die deutsche Sprache
den Deutschen wieder treu zu geben.
word.en.

Damals war Deutsch wieder erheht

Man erinnert sich an Luthers berUhmtes Zitats

Man muB nicht die Buchstaben in der lateinischen sprache fragen, wie man soll deutsch reden; sondern man muB die Mutter im
Hause, die Kinder auf der Gasse, den gemeinen Mann auf dem
Markt fragen und denselbigen auf den Mund sehen, wie sie reden,
und darnach dolmetschen.9
Um sprechen zu lernen, muB man zuerst h6ren kennen· und dann die Sprache
aufschreiben, wie man sie h6rt.
"primitiv".

Dann wird die Sprache "lebendig" und

Funke best!tigt Luthers Behauptungen, wenn er schreibt1

"Nur durch H6ren lernen wir sprechen, und wie wir in der Jugend h6rten,
sprechen wir zeitlebens."

10

Zur Zeit Luthers hatte die Volkssprache

nochmals einen wahren Boden, auf dem sie natUrlich wachsen und sich entwickeln konntes sie erfreute sich groBer Beliebtheit.

Man verband wie-

der den gemeinen Mann, der ein Tell des wahren Volks blieb,, mit einem
echten Deutsch.

Nach Herder 1st Luther derjenige, "der die deutsche

Sprache, einen schlafenden Riesen, aufgewecket und losgebunden" hatte

(267).

Damals waren die Leute keine Sklaven des fremden Einflusses.
Seit dem sechzehnten Jahrhundert hat aber die deutsche Sprache

"viel von ihrer Vortreffl1chke1t" verloren.

Ergang schreibta
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Since the second half of the sixteenth century German literature had gradually becane barren of national {folk) feeling,
and, in regard to content, had lost touch with the life of the
people. Hence the literature of this period, with few exceptions, was a spiritless and meaningless mass of words compiled
according to formal rules or copied from foreign models,11
In anderen Worten, die Literatur war geistlos und leblos, weil sie einfach nichts mit den Massen und mit dem gemeinen Mann zu tun hatte•

Sie

war nicht auf das "Primitive" in der lebendigen gesprochenen Sprache gegrttndet.

Nach Ergang bestand sie aus lauter Worten, die keinen Sinn

mehr hatten. 12 Kein Buch des achtzehnten Jahrhunderts gleicht Luthers
BibelUbersetzungr Opitz' Deutsch sei ein ganz anderes Deutsch als Luthers; und "man sahe sie {die deutsche Sprache) als keine gelehrte Sprache an, denn dazu war allein die lateinische

gekr~nta

man achtete sie

bloB als die Sprache des Gemeinen Volks" und der Ungelehrten (268-269).
Opitz versuchte, eine literarische Sprache zu

sc~a:ffen,

aber nicht nach

den natttrlichen Sprachregeln, sondern nach einer geregelten Grammatik,
Er interessierte sich filr das Geschmackvolle in der Sprache.
~ !!2!!,

In seinem

der deutschen Poeterey, 1624, das bestimmte Regeln fllr das

Schreiben der Poesie festsetzte, schrieb ers
Die ziehrligkeit erfodert das die worte reine und deutlich
sein. Damit wir aber reine red.en m~en/sollen wir uns befleissen deme welches w1r hochdeutsch nennen besten verm~ens
nach zue kommen/und nicht derer ~rter sprache/wo falsch geredet wird/in unsere schrifften vermischen,13
Leibniz in Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Ausilbung und Verbesserung der deutschen Sprache, 1697, interessierte sich nicht nur fUr
Hochdeutsch, sondern auch fUr die Etymologie von Worten aller deutschen
Dialekte, einschlieBend das Alt-Gotische, Alt-S!chsische und Alt-FrMnldsche,

~

.

Aber er schrieb viel auf Lateinisch und Franz6sisch.

Klopstock

wollte auch eine literarische Sprache schaffen, aber seine poetische
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Sprache war Uberhaupt nicht die Sprache der Massen, und sein Mal3stab war
auch die griechische Poesie.

Lessing hatte auch die Alten gem.

Nach

Klopstock, Winckelmann und Lessing sollte Deutschland ein neues Griechenland werden.15

Herder erinnert sie aber an die Urun~lichkeit1

kannst, Sokrates unsrer Ze1t!

nicht mehr w1e Sokrates wtlrken1

"Du

denn dir

fehlt ••• die Einfalt der Ze1ten, Sitten und des Nationalcharakters!"16
Man versuchte nachher, die Sprache zu bessern, aber "durch Nachforschen in altdeutschen
re,

um

W~rtern,

wie es der nattlrlichste Weg gewesen w!-

ihr Charakter auf 1hrem Boden zu geben? Nein!"J man ahmte wieder

fremde Muster nach, entweder nach der franz6sischen oder lateinischen Art
(270-271).

Warum "locken dich nicht dein eigener Himmel und dein eige-

nes Angesicht?"

Man nahm Viele franz6sische werter in die deutsche Spra-

che auf J die deutschen Schriftsteller schrieben kein Deutsch, sondern
R6misch-oder Akademisch-Latein; auch Gottsched hat die deutsche Sprache
"viel zu lateinisch (grammatisch) behandelt", und man verachtete "die alte deutsche Kernsprache" (269-270).

Gottsched, wie Opitz, wollte eine

reine literarische Sprache schaffen, aber die Basis fUr diese nationale
Literatur sollte eine Nachahmung aus dem Lateinischen und FranzBsischen
sein, denn die Deutschen seien einer originalen Literatur nicht fUhig.
Deswegen Ubersetzte Gottsched viele
verstand nicht, dal3
"primitiv" sein.

·~original"

franz~sische

heiBta

Dramen ins Deutsche. Er

dem eigenen Boden treu bleiben,

Nach Funke war Gottsched der "Erzrationalist", dem die

"Dichtung •• ,nicht in ihrer kraftvollen Lautform soridern nur in ihrem to.
17
ten Buchstabenkleid zug!nglich" war.
Nach Herder babe Gottsched "nicht
nur die altdeutschen Schriftsteller in ihrer inneren StM.rke nicht verstanden", sondern auch "unsere Sprache tlberhaupt entnervt" (269).

Er-

J8
,,

gang sagt1

"In general the reform movements which"both Opitz and Gott-

sched sponsored were purely intellectual.

Their efforts were directed

/

toward making the language conform to a certain set of rules. 1118 Opitz'
und Gottscheds BUcher waren fUr andere Dichter und Schriftsteller der
MaBstab geworden.
Das Resultat der Nachahmung fremder Muster und Regeln war zwar eine "verschBnerte und gebildete" Sprache, "aber nicht zu dem erhabnen gotischen Geb!ude, das sie zu Luthers Zeiten ••• wara

sondern zu einem neu-

modischen Geb!ude, das, mit fremden Zieraten Uberladen, bei seiner
klein und unansehnlich ins Auge f!llt"

(2?1).

Gr~Be

Korff nennt solche Nach-

ahmung einen "literarischen Maskenball", eine Fassade, "Dichtung ohne Leben" .19

Herder war einer der ersten, der Deutsch nicht nur als eine ge-

regelte, literarische Sprache ansah, sondern auch als eine gebildete, gesprochene und klangvolle Sprache, eine "primitive" Sprache.

Tats!chlich

sollte die Erneuerung der Literatur durch die lebendige, gesprochene
Sprache kommen und nicht wngekehrt.
Aber Herders Stimme klang eine Zeitlang vergebens.
verweilte.
che auf.

Sie hBrte nicht mit der franz6sischen und lateinischen Spra-

"
Es gab auch eine betr!chtliche Nachahmung und Ubersetzung
der

Griechen und EnglMnder.
wert"

Die Nachahmung

(24?),

Herder sagt, die Griechen "sind der Nachahmung ,/

aber er verzweifelte sehr "an (der) th,ersetzung der Utesten

griechischen Dichter"

(216).

Auch Antoni sagt von Herder, dal3 "er den

Ausweg der Ubersetzung verwirft, weil Poesie und Beredsarnkeit in der

"
Ubersetzung
'ihren Kern der St!rke, das Kolorit, den Glanz der Einfalt,
den klingenden Rhythmus verlieren'", besonders bei den Griechen.

20

Die-

jenigen Deutschen, die versucht haben, Homer und andere zu Ubersetzen,

J9
haben auch den groBen Fehler gemacht, 1m gleichen Stil zu schreiben, das
he1Bt, sie haben einen Hexameter gebraucht,

Herder aber sagta

"Wir

s1nd also an die Mensur eines Hexameters nicht gew~hnt" {21'.3),

Der

Hexameter war die nattlrliche Sangart der Griechen, aber ftlr die deut-

"
schen Ubersetzer
war das nicht nattlrlicha

"Die Prosa 1st uns die e1nz1g

natttrliche Sprache" (206).
Und als ob dieses unnattlrliche SilbenmaB nicht Fehler genug wM.re,

"
haben die Ubersetzer
nur den Sinn und nicht den Ton, "den klingenden
Rhythmus", tlbersetzt,

Er greift diejenigen Ubersetzer an, die das Leben

des Autors oder Dichters tlbersetzen und "langweilige Erkllrungen" 1n den
Noten weitergeben, ohne den Text kritisch zu beurteilen und ohne "Anmerkungen und Erl!uterungen in hohem kritischen Geist" zu gebena Herder
meint dabei, nichts sei fttr die Literatur geschaffen (249-250).

"
be gilt auch fttr die Ubersetzungen
aus dem Englischen,

Dassel-

Man hat die eng-

lischen Schriftsteller in "elende oder mittelmM.Bige Hexameter" zu tlbersetzen versucht, Pope in "w!sserichter Prose" und Shakespeare "1m ungleichsten, fast nie getroffeneri Ton" (225).

"
Ein guter Ubersetzer
sollte

wie ein Fremdenftlhrer sein, der den Leser auf eine Reise nimmt und ihm
den originalen Autor oder Dichter zeigt, "wie er 1st" (249).

Zu den Kri- /

tikern, die behaupten, Klopstock sei ein deutscher Homer, sagt Herder,
das sei tlberhaupt nicht wahra

Homer war "arm an Worten und reich an

Handlung", wM.hrend Klopstock einen groBen "Reichtum von Worten" und "Malerei auf der Oberfl!che" benutzte (253).

Die lltesten griechischen

Dichter sind also nach Herder nicht tlbersetzbar,

Und wenn man griechi-

sche oder irgendeine andere Prosa Ubersetzen will, muB man Sinn und Ton
tlbersetzen,
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"
Man sieht, wie fremde Sprachen, Nachahmung und Ubersetzung
der
Griechen, Franzosen und

R~er

uncl deren Regeln die deutsche Sprache, ins-

besondere die Literatur, "verdorben" hat und wie sie dadurch ihre "Primitivitllt" verlor.

I

I

·'
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KAPITEL V

VERBESSERUNG DER DICHTUNG
DURCH DAS "PRIMITIVE" IN DER SPRACHE
Was 1st die

L~sung

des Problems des verlorenen Volkscharakters

"
durch fremde Sprachen, Ubersetzung
und Nachahmung anderer? Die Antwort
liegt einfach in dem Begriff "dem eigenen Boden treu" bleiben, oder 1n

Kontakt m1t den eigenen Wurzeln bleiben.

In den "Fragmenten" sehnt s1ch

Herder nach diesem Boden, nach dem Ursprung, nach dem "Primi t1ven" se1nes Landess
fortgele1tets

"WSre Deutschland bloB ••• an dem Fa.den seiner e1gnen Kultur
unstre1t1g w!lre unsere Denkart arm, e1ngeschrlnkts aber

unserm Boden treu, ein Urb1ld ihrer selbst" (264).
In Bezug auf fremde Sprachen, sagt Herder, 1st es eine nattlrliche
Tatsache, daB es versch1edene Nat1onalsprachen (Volkssprachen) gibts
well aber e1ne Gruppe oder ein Volk nur solange ex1st1ert wie es seine
eigene Sprache bewahrt und erhlll.t, 1st es durchaus notwendig, die deutsche Sprache zu bewahren und wieder zu

erh~hens

"Nicht um meine Sprache

zu verlernen, lerne ich andre Sprachen ••• denn sonst verliere ich mehr,
als ich gewinne.

Sondern ich gehe bloB durch fremde Gltrten, um fUr mei-

ne Sprache ••• Blumen zu holen" (283).

Das heiBt, wenn man ins Ausland

re1st, muB man wie die B1enen se1n, "die in zerstreueten Heeren die Luft
durchs!useln, und fallen auf Klee und blUhende Stauden, und denn helmkehren zur Zelle, mit sfisser Beute beladen, und 11efern uns Honig der
'Weisheit."

1

Die Muttersprache muB also "der Le1tfaden" se1n,
der 1ch also meine Erstlinge des Fle1sses opfern muB ••• so hat
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auch die Sprache unserer Vlter Reize, die in unserm Auge alle
andere tlbertreffen ••• Wenn wir unsre Muttersprache auf der Zunge
behaltens so werden wir desto tiefer in den Unterschied jeder ·
Sprache eindringen. Hier werden wir Ltlcken, dort UeberfluB hier Reichthum, dort eine Wttste erblickens und die Armuth der
einen mit den Sch!zzen der and.em bereichern k6nnen.2
.II

Um die Muttersprache zu bereichern, lernt man fremde Sprachen.
der Muttersprache treu bleibens

Man muB

"WUrdest du gleich einmal von mir ge-

trennt/Lebtest, da wo man die Sonne kaum kennt/Ich will dir .folgen durch
Wlllder, durch Meer/Durch Eis, durch 'Eisen, durch feindliches Heer."

In

Bezug auf die Griechen 1st es w1cht1ger zu lernen, nicht "was die Alten
gedacht", sondern "w1e sie zu denken"a nicht die Sprache lernen, "in der
sie gesprochen", sondem "wie sie sprechen zu lemen" (266-267).
Da ftlr Herder Ausdruck und Gedanke wie KBrper. und Seele untrennbar sind, mu:B ein Dichter in seiner Muttersprache schreiben, worin man
schon als Kind Bilder und Begriffe sammelts

"So mu:B ich ohne Zweifel in

der Sprache dichten, wo ich das meiste Ansehen und Gewalt Uber die Worte,
die gr6Bte Kenntnis derselben ••• habe" (282).

Ein Autor oder Dichter hat

keine Wahl, wenn er am krltftigsten und wirkungsvollsten schreiben wills
"Wie viel verliert ein Schriftsteller hiebei, dessen Geist n1cht durch
seine (eigene) Sprache mft.chtig geformt 1st" (28J).

TatsU.chl1ch zweifelt

Herder daran, da man sich immer am leichtesten in der Muttersprache ausdrtlcken kann, ob man w"M.hrend seines Lebens f!!hig 1st, zwei Sprachen "vollkommen" zu lemen und zu fassens deswegen mu:B der Dichter "seinem Bod.en
getreu bleiben, der Uber den Ausdruck herrschen will" (286).
Muttersprache wird Gedanke und Ausdruck eine Einheit.
Einheit kann das "Primitive" ausgedrttckt werdens

Nur in der

Nur durch diese

"Dies 1st der Mutter-

sprache die sUBeste Ruh/Ein Leib und Seele wird aus Ich und Du."
In Bezug auf die Nachahmung und Ubersetzung der alten griechischen

I

.1

4J
Dichter, sagt Herder, sollte man nichts von ihnen nachahJneni man sollte
sie nur lesen, um ihren Geist zu erfassens

"Der Fluch, der auf dem Le-

sen der Alten ruhet, wenn wir bloB Worte lernen oder den Inhalt historisch durchwandem oder bthetische Regeln suchen" {2?8).

Antoni sagt,

man muB "die Seele aus den Worten, aus den Taten und aus den Werken erspShen" und nennt solches ein "Sichhineinftlhlen" in die Werke der Alten,
ein Versuch zu lernen, wie sie dachten.J

Man liest die Alten und ver-

setzt sich dann "in das Werk der Dichtung hinein" und hert "jeden groBen
Geist, in seiner eigenen Sprache". 4

"
Herder behauptet, wenn man eine U-

bersetzung von Homer lese, lese man "nicht mehr Homer, sondem etwas,
was ohngefShr wiederholet, was Homer in seiner poetischen Sprache unnachahmlich sagte" {215).
selbst nachahmen.

Statt die Griechen nachzuahmen, soll man sich

Herder nennt es eine "Nachahmung unsrer selbst" {251).

Man wird sich an ein Gedicht von Herder erinnern, "Der Affe und der
Fuchs,•• die auf eine Fabel von Lessing beruhta
"!ch ahme nach!"
So sprach
van dunkeln Busch der Affe Nachhall nach•
"Und wer ahmt dir denn nach?" so sprach
der Sp~ter Fuchs {er meint, es sei
Herr Att im Busch) und schlich herbei.
Da war kein Affe, der da sprachs
"!ch M.ffe nach!"
Es war der Gottesmensch, der spracha
"!ch ahme nach!"
Demtttig groB, an eigenen Kraften schwach
und ahmend nach
durch fremden Trieb, voll Allgewalt
in Gottes und in jeden Tiers Gestalt,
in jedes Art und seinem eignen Willen
jedwedem dienend und im stillen
Allherrscher, seinem Vater gleich,
sieh Menschenart, s1eh Menschenre1ch!
Als Gott in weiter Welt
der Velker Grenzen stellt,

'

. ,l

,;
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sprach er zum Norden1 "Dir geb ich ein Mittelland,
Deutschland!
Es herrsch und dien in aller Welt
und meistr und ahme nach!"
Das Schicksal sprach.
Mein Vaterland,
erfttll dein hohes Los,
NachahJl\en
im deutschen Namen,
durch arme Demut groB!
Hab immer nichts und gib mit reicher Hand,
lern immer und begabe mit Verstand,
gib ihnen allen Freiheit, Ruhl\l,
Gesetz, Erfindung, Eigentum
und sei verachtet und verkannt
und herrsche nur im Dienen:
Auf ewig wird dein edler Name grtlnen,
du mein nachahmend, dienend Vaterland,
Deutschland!5
Diese "Nachahmung unsrer selbst" besteht hauptsM.chlich aus einem "tmsrem
Boden treu bleiben"; das heiBt, man soll die Griechen nicht nachahmen,
sondern versuchen, wie sie, original, da.8 1st "primitiv" zu sein.

Herder

behauptet, die Griechen haben auch and.ere nachgeahmt, aber sie gaben allem eine "ganz neue Natur ••• nichts Orientalisches,

Ph~nizisches

"
und A-

gyptisches behielt seine Art mehr; es ward griechisch". 6 Das sollten
auch die Deutschen machen, nllmlich allem eine neue Form, eine Original!tM.t und ein eigenes Geprf!ge geben.

Diese Originalit!t kann nur erreicht

werden, wenn ein Autor oder Dichter durch die Verbindung von Ausdruck
und Gedanken in der Muttersprache seinen eigenen Geist in das Werk hineinschreibt.

Man kommt also auf den Begriff "dem eigenen Boden treu

bleiben" zurttck.

Nur durch die deutsche Sprache ebnen die Dichter "ei-

nen Boden, damit er ein GebM.ude trage" (199).
meint Franz Schultz, ist1
was ihr denkt und wollt!"?

Herders "Ruf der Stunde",

"Deutsche, lernt Deutsch
Er sagt nicht1

k~nnen!

Lernt sagen,

"Lernt schreiben", sondern

"Lernt sagen".
Aber 1st schon so lange her, da.13 Dichter ihre eigenen Gedanken mit
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ihrem eigenen Ausdruck verbunden haben.

Deshalb spricht Herder mehre-

re Male von den groBen Mustern, die n8tig sind, die "Mitternacht zum

Mittage" zu machen (266), Deutschland braucht Originalschreiber1
Durch feine Spekulationen 1st nie der Geist einer Nation geMndert1 aber durch groBe Beispiele allemals und neben dieser
Hoheit, ein Muster werden zu k8nnen, braucht man bloB ein gutes Auge, and.re zu sehen, und einen guten Willen, sich mitteilen zu wollen (245).
Sie brauchen einige Originalschriftsteller, die Gedanken und Ausdruck in
der Muttersprache verbinden, um dem Leser "ein Bild seiner Seele" zu geben, und die nicht an Regeln denken, wenn sie schreiben,eaidern versuchen, ihre ganze Seele auszudrtlcken und zu schreiben, wie man spricht

(28J).

Herder ruft "einige Originalschriftsteller" an und beklagt die

damalige Lage in Deutschland als eine "allgemeine Verwirrung", da es
"keine Hauptstadt und kein allgemeines Interesse" gibt1

"keinen groBen

allgemeinen Bef6rderer und allgemeines gesetzgeberisches Genie"

(194).

Was hindert solch ein Genie hervorzutreten und sich als filhrendes Muster der Originalit!t anzugeben?
Herder gibt eine megliche Antwort darauf in den "Fragmenten"1

"Je
~

f~!~er

die Regeln sind, die du aus der Natur des Genies herleitest1

d ~~

;,-.-

tQ furchtsamer wird der Versuch, der sich endlich nichts
~:'~

als fehlerlos zu sein"

H~hers

vorsetzt,

(245). Die Regeln selber sind nicht schlecht1 sie

.mtlssen nur "primitiv" sein1 das heiirt, sie mtlssen echt und natttrlich sein
und dem deutschen Charakter und Boden anpassend1

"Wiefern batten auch

die Sprachregeln mit den Gesetzen ihrer Denkart eine Parallele?" fragt
sich Herder in den "Fragmenten" (200).

Inwiefem sind sie nattlrlich?

Leider sind sie den Deutschen nicht anpassends sie sind ihnen fremd.

A-

ber ein Genie wird nicht durch Regeln und durchaus nicht durch auslMn-
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dische Regeln erweckt, die nur das Genie dH.rnpfen und wirkungslos machen.
Dem deutschen Genie gibt Herder folgenden Rats
BegnUge dich also nicht mit grammatischer Sch6nhe1t, der W6rterwahl, der Stellung der Worte und des toten Rhythmus1 denn
wenn du da trockne Richtigkeit suchest, wo Sch6nheit dich erftlllen soll, so liessest du wie ein MeBktlnstler und Handwerker
oder Tagel6hner (280).
"Richtigkeit" 1st also das Gegenteil von "Sch6nheit"J wenn Richtigkeit
"Vollkommenheit" bedeutet, bedeutet es aber auch einen toten statt lebendigen Rhythmus und eine dtlrre La.ngweiligkeit statt einer fruchtbaren
Freiheit des Ausdrucks und Gedankens.

Man erinnert sich an Herders

Kreislauf der Sprache, als man anfing zu schreiben und dann auch nach
Regeln suchtes

"Je<C!1Ethr
Regeln eine Sprache erhllt, desto........ vollkonunener v --·
-.. .
~-

wird sie zwar, aber desto mehr verliert die wahre Poesie", das 1st die
lebendige und musikalische Dichtung (203).
sagt Herders

In einer and.eren Schrift

"Jetzt schrieb der Dichter, voraus sang er."

8 Das heiBt,

er benutzt jetzt Kommas, Punkte, Reime, was vorher die lebendige Stimme
besser und stM.rker ausdrUckte.

Jetzt sei die Dichtkunst ohne lebendigen

Klang; sie sei nur "Letternkram" und tote Buchstaben, weit von der Natur
entfernta 9 "Je mehr Kunst an die Stelle der Natur tritt und gemachtes
=Gesetz (Regeln) an die Stelle der lautern Empfindung (der Primitivit!t)
••• wie ist da ••• ~ahre, wtlrkende Sprache der Natur m6glich?"lO
Die Periode dieser herrschenden Richtigkeit, wo alles nach Regeln
geschrieben werden muBte, war keine andere als die der Aufkl!rung.

-

~--- .....

Po-

litisch wurde der Staat statt der Nation (des Yolks) zum Allherrscher.
Aber der Staat ist nicht organisch, er ist mechanistisch, eine Maschine, /
fUrs Volk, und nicht ttbers Volk gemacht.
dem Volke, dienen und nicht umgekehrt.

Der Staat sollte der Nation,
Der Staat sollte "seine Gesetze

1

sich den 'natUrlichen Gesetzen' des Volkes anpassen".

11
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Da das Volk dem

Staat die lul3erl1che Macht .gibt, 1st er mechanistisch und er kann aussterben.

Nicht so mit den Mitgliedern eines wahren Volks, die eine ewi-

ge Seele besitzen.

Das Volk bekommt seine Kraft von innen, 1st orga-

nisch, eine natUrliche Gruppe, die sich also natUrlich

entwickeln mul3. /

Seine Wurzeln sind tief 1m Boden, in dem "Primitiven" seines Landes gepflanzt.

Solange es seine Sprache aufbewahrt, wird es durch die ganze

Weltgeschichte von innen leben und wirken, ein natUrliches Gewlchs, statt
einer ktlnstlichen Maschine.

Wenn der Staat also versucht, die Wurzeln

der Volkssprache und Volkskultur auszurotten und diese natUrliche, "primitive" Entwicklung des Gewft.chses zu verletzen, 1st das ein Zeichen der
Gefahr fUr das Volk und dessen Sprache.

Da die Mtt.nner der AufkUlrung

_.-

den Begriff "Volk" nicht richtig verstanden haben, haben sie versucht,
den Volkscharakter und die gemeine Volkssprache zu ignorieren. 12

Herder

warnt den Staat davor und mahnt sie an das rBmische Reich, das auch versuchte, "die Nationalcharaktere aller zu zerstBren, alle in eine Form zu
werfen, die 'RBmervolk• hieB" bis "es selbst sank". 13 "Im Elende wirst
du umkommen."

Rom sank auch, weil die Germanen (Burgunden, Hunnen, Ang-

eln und andere) im Norden ihren Volkscharakter erhalten hatten und deswegen stSrker waren1

"Da ward im Norden ein neuer Mensch geboren."

Die-

se StM.mme brachten "statt der Kttnste, Natur ••• statt der feinen, starke
und gute, obwohl wilde Sitten".

14

Da die Natur lebendig 1st, 1st das

Hauptmerkmal bei diesen nordischen V6lkern "lebendig" oder "primitiv".
Diese "Primitivitlt" drllckte sich in den Lied.em der Germanen aus.

Rom

konnte die Germanen wegen ihrer Barden nicht erobern und wegen dieser
Barden endlich fiel.

In "Ueber die Wtlrkung" sagt Herders

"Solange es
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Barden gab, war der Nationalgeist dieser VtUker unbezwinglich, ihre Sitten und Gebrluche

unausl~schbar. 111 5

Die Minner der Aufkl!rung waren wie die R8mer.
dem "falschen" Eindruck.

Sie lebten unter

Sie versuchten nicht nur den wahren Volkscha-

rakter, der am besten im gemeinen Volke erhalten word.en war, auszurotten,
sondern glaubten auch alle frllheren Zeiten seien nur "Barbarei, Dummheit,
Mangel der Sitten" und das Volk unter ihnen nur Barbaren.

Solche "aufge-

kllrten" Menschen lobten stattdessen "das Licht unsres Jahrhunderts", das
nach Herder nur aus "Leichtsinn, Whine in Ideen und JOUte in Handlungen"
bestand.
Leute?

16

Wieso darf der Europ!er glauben, er sei besser als andere

In dem "Ossian" Aufsatz schreibt Herders

"Wehe ••• dem Philoso-

phen Uber Menschheit und Sitten, dem seine Szene die einzige 1st und der
die erste immer, auch als die schlechteste, verkennet:" 17 Da die Minner
der AUfklM.rung glaubten, ihre Sprache sei

"sch~n",

richtig und vollkommen

und pr!zis, meinten sie auch, sie seien besser als andere "wild.e" Menschen und der gemeine Mann.

FUr sie hatten die Warter "wild", "Volk" und

"primitiv" eine negative Bedeutung.

Sie verstanden nicht, daB "primitiv"

echt und. natttrlich he1Bt; daB "Volk" nicht nur den gemeinen Mann bedeu;..·
tet, sondern alle, die "primitiv" waren und. ihre Originalitlt auf ihrem
eigenen Boden suchten; und daB "wilde" Menschen, gleich wie das wahre
Volk, auch "primitiv" waren, da sie ihrem Ursprung und der Natur nahe ·
bleiben.

In "Ueber die Wttrkung" sagt era

"Nationen, die wir Wilde nen-

nen," sind "oft gesitteter als wir sind." 18
FUr Herder enthielten solche "wilden" Menschen eine beneidenswerte
"Primitivitlt".

Sie sind ein gutes Beispiel fttr den Ausdruck echter,

natOrlicher Geftthle.

Herder red.et die MMnner der AUfkl!rung an, wenn er
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in der "Abhandlung" sagt1

"Die Kunst, die einen griechischen Palast bau-

ete, zeigt sich bei dem Wilden schon im Bau einer Waldhtttte ••• konnte Jene arme HUtte nicht der Ursprung der Baukunst sein?" (50J).
auch mit der Sprache.

So 1st es

Hat Herder ihnen nicht schon gezeigt, da.B andere

Kulturen immer auf die vorhergegangenen bauen? Was wlren die Deutschen

"
ohne die Agypter,
Griechen und R6mer?

Viele Philosophen zur Zeit Her-

ders glaubten, der "primitive" Mensch sei etwas UnverschM.mtes,

Unerh~-

tes, als ob "Dummheit" sehr "unbegreiflich" sei; Herder erkllll't weiter in
der "Abhandlung" aber, "wild" ("primitiv") sei sehr "natUrlich", indem

_,,/

es der erste Zustand des Menschen ist1 die "gebildeten Deutschen" haben
nur von anderen gelernt (502) • In einer anderen Schrift M.u:Bert era

"Auch

die Griechen waren einst ••• Wilde, und selbst in den BlUthen ihrer schtmsten Zeit ist weit mehr Natur, als das blinzende Auge der Scholiasten und.
Klassiker findet."

19

Aber die frflheren unmittelbaren Leidenschaften der Wilden "'lauschen gewisserma.Ben hinter eingefUhrten AnstHndigkeiten'"s die Menschen
von heute "'unterdrtlcken oder beml:tnteln ihre Leidenschaften"', sagt der
englische Kri tiker Blair. 20 Nichts von der ursprllnglichen "Primi ti vi tM.t"
der Deutschen bleibt Ubrig oder wenn es auftaucht, wi:rd wieder schnell
unte:rdrtlckt.

Antoni sagt1

"Der Kampf gegen die Vernunft war zu einem

Kampf fUr die ••• langsame, individuelle und natUrliche Entfaltung der Nationen (V~lker) geworden. •• 21
Literarisch angesehen bedeutet die AufkU.rung "Erstarrung, Mechanisierung, Tod.

Sie bedeutet Ordnung an Stelle von Schepfung," an der
22
Stelle von "PrimitivitM.t".
Diese literarische Periode erwartete von
einem Dichter, da.B er alles rationalisiere;
Vernunft, und nicht die le. -· ....-,_

,.,,,.

so
bendige gesprochene Sprache, sollte die Motivierung zum Schreiben sein.
Das Resultat war eine mechanische Dichtkunst.
Herders

"
In "Von Ahnlichkeit"
sagt

"Unsre klassische Literatur 1st Paradiesvogel, so bunt, so ar-

tig, ganz Flug, ganz H6he und - ohne FuB auf die deutsche Erd.e"s sie sei ;
n8.mlich eine Nachahmung anderer und deren Regeln. 2'.3

"Was lockst du mei-

ne Brut/Mit Menschenwitz und Menschenlist/Hinauf in Tales-Glut?"

Herder

1st ja Uber die Lage der deutschen Literatur und des Denkens seines Jahrhunderts sehr besorgt und beJdlmmert.

In der "Abhandlung" klagt era

Es 1st ftlr mich unbegreiflich, wie unser Jahrhundert so tief in
die Schatten, in die dunkeln Werkst!tten des Kunstm!Bigen sich
verlieren kann, ohne auch nicht einmal das werte, belle Licht der
uneingekerkerten Natur erkennen zu wollen. Aus den gr6Besten Heldentaten des menschlichen Geistes ••• sind Schulttbungen im Staube
unsrer Lehrkerker, aus den Meisterstttcken menschlicher Dichtkunst
und Beredsamkeit Kindereien gewarden, an welchen greise Kinder
und junge Kinder Phrasen lernen und Regeln klauben. Wir haschen
ihre Formalit~ten und haben 1hren Geist verlorena wir lernen ihre
Sprache und fllhlen nicht die lebendige Welt 1hrer Gedanken •••• Da
sollen die stumpfen, sp&ten Gesetze der Grammatiker das GBttlichste sein, was wir verehren, und vergessen die wahre gBttliche
Sprachnatur ••• Die Sprachbildung 1st in die Schatten der Schule gewichen, aus denen sie nichts mehr ftlr die lebendige Welt wtlrket
(481).

Die Schriften der Deutschen "laBen sich wed.er lesen, noch h6ren. Sie e~
24
mttden".
H6ren, Sprechen, Schreiben - so geht es der Reihe nach. Wenn
man nicht "primitiv" schreibt, das he1Bt, wenn man nicht ftlr ein

l~ben

diges PublikunLs.c hreibt, das seinen Schriften zuh6rt, schreibt man umc::::____

----

sonst.
Herd.er war ein ftthrendes Beispiel dieser Art vom Schreiben, die auf
dem HBren, auf der Klangform der Sprache beruht.

Funke sagt Uber Herd.era

Schriften, daB sie "blutvolle Lebendigkeit" enthalten.

Ein Grund dafUr

1st, daB Herd.era Frau, Caroline, die Vorleserin seiner Werke wurde. Wenn
diese Werke sich nicht gut anheren lieBen, wtlrde er sie umschreiben,

Er

-.;'
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schrieb, als ob er spr!che, oder laut dlchte.

Deswegen war auch Herders

schriftliche Sprache klangvoll, lebendig, "primitiv", weil er "immer den
lauten Vortrag im Sinne" hatte, a.ls er schrieb. 25 Er schrieb, wie er
sprach und benutzte Ausrufe, Doppelpunkte, Verld1rzungen, Fragen und Wiederholungen, um seine Ideen auszudrtlcken.
guistic gestures".

26

/

"Wohl den Schriftstellern

Herder selbst erkl!rts

unter uns, die da schreiben, a.ls ob sie
s!ngen" (283).

Blacka.11 nennt solches "lin-

h~ren,

die da dichten, als ob sie

Wie bei den Griechen ging es bei Herder um die Klangform

der Sprache in Dramen, Lyrik, Vortrlgen, und besonders in den Liedern.
Alles in der Poesie mttBte laut vorgelesen oder gesungen werde?)_I_

"Homers

Vers ••• ist kein Schulen-und Kunsthexameter, sondern das Metrum der Griechen, das in ihrem reinen und f einen Ohr, in ihrer klingenden Sprache
zum Gebrauch bereit lag." 27 Homer hat von dem geschrieben, was er wuBte
und h6rte.
sprachen.

Er hat seine Verse geschrieben, wie die Griechen eigentlich

Dar1.n lag seine Grffi3e.

Deswegen sagte Herder, er k'5nne sogar

den Nachhall von Homers Lieder noch M~ren. 28 Nur dadurch kann das "Primitive" in der Sprache, alles was sinnlich, melod.isch, stark, klangvoll,
rhythmisch und krn.ftig in der gesprochenen Sprache 1st, sich t!uBern.
Leider war Herder aber eine Ausnahme.

Er war den Kritikern in

Deutschland sehr kritisch gegenttbers

Jemand der versuchte zu schreiben .wie er sprach, also "lebendig", wurde
~reisen

ausgestoBen.

,,

'J'

Haben Sie es da nicht oft bemerkt, wie schM.dlich es uns Deutschen sei, daB wir keine Elisionen haben oder uns machen wollen?
••• uns qullen diese schleppenden Artikel ••• aber wer unter uns
wird zu elidieren wagen? Unsre Kunstrichter ztthlen ja Silben
und k~nnen so gut ska.nd.1eren!29

aus den literarischen

I

\ ' '• \,
.;Vil.,

Derjenige, der eine National-

literatur auf' einem lebendigen volkstllinlichen Boden bauen wollte, wurde

\ I

\.. , . . .· ·~
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sogar "Barbar" genannt, "eine Nachteule unter den schBnen, buntgekleideten, singenden Gefiedern" der "klassischen, sylbenzlhlenden Literatur" ,JO Nach den Theoretikern der AufkUJ.rung war irgendeine Art Volksliteratur der Ausdruck des "ungebildeten Volkes", des gemeinen Mannes,
Seine "Lieder waren vom Standpunkt einer aufgeklM.rten Kunst in der Tat
nichts anderes als der unbeholfene und ungeschulte Ausdruck simpler Menschen und primitiver ZustM.nde."Jl

Aber wenn diese Kunst nur wtmte1

"Ach, wtrBtest du, wie's Fischlein 1st/So wohlig auf dem Grund (dem wah.ren Boden)/Du kH.mst herunter, wie du bist/und wUrd.est erst gesund,"
Die Literatur und insbesondere die Lieder des Volks kommen ja "aus
den Erlebnissen des Lebens" und der "unmittelbaren Natur",

Sie kommen

aus dem Inneren des Menschen und sind deshalb Zeugnisse der UrsprUnglichkei t oder des "Primitiven" des Menschen.J 2
folgta

Herder definiert ein Lied wie

"'Vom Lyrischen, vom Lebendigen und gleichsam TanzmMBigen des Ge-

sanges, von lebendiger Gegenwart der Bilder,,,davon,,.hM.ngt das Wesen,
der Zweck, die ganze wundert!tige Kraft ab, die diese Lieder haben,'"JJ
Im Liede scheint also das Universalmittel gegen die fremden Sprachen, die flbersetzung und Nachahmung anderer und die Regeln der Aufkl!rung zu sein.

Die Erscheinung wahrer Genies, die wie belle Sterne an-

dern den Weg bereiten werden und eine Originalit!t in die Literatur des
Landes bringen werden, 1st auch als Heilmittel nicht zu vergessen.

Aber

"ein Originalschriftsteller 1m . hohen Sinne der Alten 1st ••• bestM.nd1g ein
Nationalautor", ein Volksautor, und Deutschland hat ihren Volkscharakter
schon 19.ngst verloren oder unterdrtlckt; niemand schreibt noch fUr die
Deutschen ein reines, klares, "primitives" Deutsch, behauptet Herder in

den "Fragmenten" (28J),

Die Endl~sung des Problems liegt also in der
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Wiederentdeckung seines eigenen Volksgeistes und Volkscharakters durch
Lieder, welche dann vielleicht einige Originalschriftsteller und Dichter
hervorbringen werden.
Diese lebendige Welt des eigenen Charakters 1st aber nicht im Auslande zu finden, sondern auf eigenem Boden und in dem "Primitiven" ihres
eigenen Volkscharakters.
in der Vergangenheit.

Wo liegen ihre Wurzeln?

Teilweise liegen sie

Um in die Zukunft zu gehen, muB sich ein Volk sei-

ner Vergangenheit bewuBt sein1 es muB wissen, woher es kommt1 es muB mit
seinen Wurzeln FUhlung aufnehmen.

Aber die Kette, die die Vergangenheit

mit der Gegenwart und mit der Zukunft verbindet, war zerbrochen word.en,
als die Deutschen ihren Ursprung verleugneten.

Um wieder eins zu werden,

mttssen alle Deutschen wieder ihre Vergangenheit entdecken und dann ein
f estes Geb!ude auf eigenem Boden zu bauen anfangen.
Die anderen Wurzeln liegen in dem wahren Volk, in den Menschen, die
ihr kulturelles Erbe nie Verga.Bens

"Da wir ••• keinen abstrakten Stuben-

philosophen zum Erfinder der Sprache brauchen1 da der robe Naturmensch,
der noch seine Seele, so ganz wie seinen Kerper, aus einem StUck ftlhlet,
uns mehr als alle sprachschaffende Akademi.en ••• 1st," behauptet er in der
"Abhandlung" (477).

Mit diesem "Naturmenschen" 1st bier nicht nur der

"Wilde" gemeint, sondern auch solche Menschen, die, obwohl von der Geschichte vergessen, immer in Kontakt mit ihren Wurzeln blieben.
TatsM.chlich glaubte Herder zwei Quellen entdeckt zu haben, worin
er die Seele des germanischen Volkes erkannte.

Eine war der schottische .. .{

Dichter Ossian, ein Beispiel des "Naturmenschen", und die and.ere das
deutsche Mittelalter (die Vergangenheit).

Wie von den Alten, sollte man

aus der Vergangenheit, der Quelle der Nation, neue Inspiration und neues
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Leben bekommen.

Dort, glaubte Herder, war die Basis fUr einen neuen An-

fang, :ft1r die Erneuerung der Kultur und die Erweckung einer echt deutschen .L iteratur.34

Es war am Ende des Mittelalters, daB Deutschland an-

fing, den Geist seines Volkscharakters zu verlieren.

Deswegen muB man

zurflck zum Mittelalter gehen, um diese verlorene Volksseele durch die
Volkspoesie der Zeit wieder zu erringen.35

Obwohl :ft1r Herd.er jedes Al-

ter nur "einmalig" war .und er das Mittelalter als kein Ideal ansah, k&mte man wohl davon etwas lernen.

36 Dort im Mittelalter, und nicht in

Griechenland oder irgendwo anders, war der Geist des deutschen Volkes
verborgen.

------

Und in der eigenen Volkspoesie, die noch unter den Bauern

und in der Dichtung von Ossian lebte, konnten die Deutschen die Begebenheiten ihrer Geschichte lernen, und was fUr Helden und Held.entaten es
damals gab.37

In der alten Volkspoesie und Lied.em war die gesprochene

Sprache am lebendigsten erhalten.
Zurflck also in die Vergangenheit und was wichtiger 1st, zur11ck in
das "Primitive" des wahren Volks!
zu!

H6rt den Vorfahren zu!

H6rt dem Volk

ZurUck zu den eigenen lebendigen Wurzeln; zurUck zum natUrlichen

Boden; zurfick zum Klang der lebendigen, echten und unverfl!lschten Sprache des Lied.es!

Lasset die Deutschen nicht nur im Sammeln und Lesen der

Lieder anderer wilden Stllmme ein GefUhl fUr das Echte, Originale, NatUrliche und "Primitive" bekommen, sondern lasset die Deutschen auch im
Sammeln der eigenen Literatur, Mythologie, Geschichte und insbesondere
Lieder ihren eigenen Charakter wiederfinden.
In der "Abhandlung" hat Herder schon behauptet, die erste Sprache
sei eine Art Gesang.

In "Auch eine Philosophie" hat er den Kreislauf

der Sprache gezeigt, und wie die Griechen diesen Gesang zur

h~hsten
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Sch8nheit gebracht batten.

Herder behauptet, die Lieder der Alten ent-

halten GesMnge, Geschichte, Sprache, Denkart, Sitten und Taten eines
Volker sie s1nd einf!ltig, stark, rtlhrend, voll von Geft1hlen, wahrem
Sang und Klang, und reich an Handlung.3 8 Wie die Natur selber sind sie
lebendigs sie t8nen, sie widerspiegeln echte und natttrliche Geft1hle. In
"
"Von Ahnlichkeit"
weist Herder auf die Tatsache hin, da.13 die alten Kom8-

dien aus Spottliedern und die Tragedien aus Ch8ren entstanden.J9 Er
fl1hrt fort I

Alle unpolizirte V8lker singen und handeln, •• Ihre GesMnge sind
das Archiv des Volks, der Schatz ihrer Wissenschaft und Religion,
ihrer Theologie und Kosmogenien der Thaten ihrer V!ter und der
Begebenheiten ihrer Geschichte, Abdruck ihres Herzens, Bild ihres40hlluslichen Lebens in Freude und Leid, beim Brautbett und Grabe.
Diese Lieder zeigen ihnen, wer sie waren, wer sie sind, und was sie werden k8nnen.

Sie vereinigen die Menschen von innen.

Wenn die Chroniken

die politischen Gedanken und das politische Leben eines Yolks beschreiben, so s1nd ihr Glaube, ihre Mythologie, ihre tiefen Geftthle in ihren
Liedem beschriebena
dur.gskra~

"So ist das menschliche Herz und die volle E1nbil-

nie wt1rksamer als in den Naturges!ngen solcher V81ker.

8fnen das Herz, wenn man sie

h~ret,

lichen Welt schliessen es zu!"

Sie

und wie viele Dinge in unsrer ktlnst-

41

Deswegen 1st fttr Herder das Lied das Besondere an einem Volk, etwas, was ein Volk am besten kennzeichnet.

Vom Lesen seiner Schriften

t1lllt einem auf, das Lied enthllt die "primitiven" Elemente in der Sprache.

Es charakterisiert die Klangform einer Sprache am besten.

heiBt, durch die Lieder eines Yolks h8ren wir sie sprechen,
1st eine "Stimme des Volks".

Aus seiner "Vo:rrede" kommt1

Das

Das Lied
"Gesang •••

fordert das Ohr des H8rers ••• Als Buchstaben-und Sylbenkunst, •• w!re er
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gewiB nie entstanden."
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Lebendiger Gesang 1st nur m6glich durch den Ge-

brauch von Dialog, Kehrreimen, Ausrufen, Elisionen, Wiederholung, Fragen,
SprUngen und WUrfens durch den Reichtum an Bildern und Gef'Uhlens durch
den Mangel an Partikeln und einer geregelten Wortstellungi und durch einen einfachen Inhalt und einfache Melodie, alle Sachen, die der Sprache
des Liedes eine Spontaneit!t, Lebendigkeit und Originalit!t geben und
sie "primitiv" machen, das 1st naiv, einfach, melodisch, ungek1htstelt,
bildlich, dramatisch, ftlrs

H~ren

und Singen bestimmt, sinnlich, konkret,

organisch und durch eine mtlndliche Tradition ver!nderlich.

Herder nennt

solche Eigenschaften "Pfeile dieses wilden Apollo, womit er Herzen durclr
4
bohrt". 3 Hier geh6rt ein berllhmtes Zitat aus dem "Ossian" Aufsatz1
Je wilden, d.1~ •• je lebendiger ••• ein Volk ist, •• desto wilder,
d,i. desto lebendiger ••• mttssen auch ••• seine Lieder sein! Je
entfernter von kttnstlicher, wissenscha~licher Denkart, Sprache
und Letternart das Volk ists desto weniger mttssen auchiJ:eine
Lieder ftlrs Papier gemacht und tote Lettern Verse sein,
Das Lied "Die unmenschliche Mutter" 1st deshalb "primitiv"1
h~ren

die Tochter sprechen und empfinden ihren Schmerz.

wir

Ihre echten und

spontanen Ausrufe und Fragen bewegen das Herz des Lesers ebenso wie der
einfache und dramatische Inhalt.
Durch das Lautlesen und Singen von "Annchen von Tharau" bemerkt
man den einfachen Rhythmus und den Cebrauch von Fragen.
Strophe wurde zu einem Kehrreim gemacht.
sion1

Die dritte

Man bemerkt auch die Inver-

"Was ich begehre, 1st lieb dir und gut," und auch die Elisionen1

"Lieb", statt "Liebe", und in gleicher Weise "KMm "', "schlahn", "stahn",
"Sonn", "schlieB'", "wolln" und "la.Ir'.

Der Inhalt behandelt die univer-

salen Themen der Liebe zwischen Mann und Frau und die m6gliche Trennung
zwischen ihnen, Erlebnisse aus dem Leben vieler Menschen.

Der Sltnger

•
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spricht seine Geliebte an.

Dieser Gebrauch der ersten Person wirkt in

seiner Lebendigkeit und Einfachheit.
Auf gleiche Weise enthlllt "Das Lied vom Fischer" auch die Merkmale
eines einfachen, volkstttmlichen Liedes.
es auch Elisionens

In stilistischer Hinsicht gibt

"rauscht"', "wie's", "ewgen", "wars", "geschehn" und

"gesehn" r eine Wiederholung von "Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll"1
Fragen, und den Gebrauch von Dialog 1
Inhaltlich
Lautlesen

~st

h~

"Sie sang zu ihm und sprach zu ihm."

es wieder einfach und doch kraftvoll und zauberhaft.
man fast das Wasser rauschen und am Boot

wird von der Kraft der Natur Uberwlltigt.
Bilder, wie beim ersten Lied.

Man

h~rt

pl~tschern

Beim
und

Der Dichter schafft dem Leser

nicht nur das Wasser rauschen und

das Weib singen, sondern sieht auch den Mann 1m Boot sitzen, das mysteri~se

Weib aus dem Wasser emporkommen, das Angesicht des Mannes sich im

Wasser widerspiegeln und endlich den Mann im Wasser verschwinden.

Der

Leser ftlhlt irgendwie, durch den einfachen Rhythmus und Inhalt, die mM.chtige Kraft des gesprochenen Wortes und fUhlt sich auch ins Wasser hinuntertauchen.

Wenn
das Meer das Vaterland und dessen Wurzeln reprM.sent

tiert, so 1st das Weib die magische Kraft der eigenen Dichtung.

Das Lied

erzM.hlt die Geschichte der magischen Kraft der gesprochenen Sprache und
1st auch ein Beispiel von dem, was

He~er

mit dem Wort "primitiv" meints

lebendig, spontan, original und kraftvoll,
Diese magische Kraft des "Primitiven" lebt am besten in der Dichtung, das 1st in einem Lied, sei es ein Lied der Wilden, ein Lied der
einfachen Leute oder ein Lied von einem berUhmten Dichter wie Goethe.
Alle drei Beispiele sind meiner Meinung nach eine Art Lied aus dem wahren "Volk".

Es 1st schon erwM.hnt worden, mit dem Wort "Volk" meint Her-
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der diejenigen, die immer echt, natttrlich und von dem KUnstlichen in der
Gesellschaft unberUhrt sind.

Die Wilden sind deshalb eine Art Volk, e-

benso wie die Bauern und einf achen Leute und auch groBe Dichter wie Homer, Shakespeare, "Ossian" und Goethe.

Es 1st dieses "Volk", das f!hig

1st, eine dauernde Literatur zu schaffen, well es mehr mit dem Herzen
als mit dem Kopf denkt.

Das Herz schafft sich dauernde Begriffe und

Eind.rtlcke, weil diese Eindrttcke haupts!chlich von den Geftlhlen
men.

ausstr~-

Diese Bilder und Begriffe sind von innen geschaffen, nicht von au-

Ben durch die Vernunft.
Herder verband also das Wort "Volk" und "Lied" und prUgte 1771 das
Wort "Volkslied".

Da Volk und Natur eine Verbindung miteinander haben,

1st also ein Volkslied ein Naturlied, der Ausdruck des "Primitiven", der
Lebendigkelt.

Das Volk lebt durch seine Lieder.

Ein Volkslied 1st da-

her das beste Beispiel des "Primitiven" in der gesprochenen Sprachea
Man hBrt, und nicht liest, die Sprache.

Hierin 1st die lebendige Spra-

che der V!ter, der Volksseele, aufbewahrt.
durch Bilder.

Hierin spricht das Volk

In seiner "Vorrede" zum zweiten Tell der Volksliedersamm-

lung schreibt Herder noch weitere Gedanken Uber das Volkslied.

Wieder

kommt das Wort "lebendig" vor, insbesondere in Bezug auf die Griechen,
die Poesie so definiert habena
Sie lebte im Ohr des Volks, auf den Lippen und der Ha.rf'e lebendiger SMngera s1e sang Gesch1chte, Begebenhe1t, Gehe1mnis, Wunder
und Zeichena sie war die Blume der Eigenart eines Volks, seiner
Sprache und seines Landes, seiner Gesch~fte und Vorurtheile, seiner Leidenschaften und AnmaBungen, seiner Musik und Seele.45
Ernst Klusen behauptet, es gM.be vor Herder keinen "Allgemeinbegriff vom Volkslied". ~

Er meint, das Volkslied nach Herder sei ein "Ge-

meinbesitz der Nation" oder "Besitz der gesamten Population" und vor ihm

59
wlren die Lieder nur "Gruppenbesitz 11 • 47 Wiora behauptet, im Gegenteil,
das Volkslied mUBte nicht nur eine "allgemeine Verbreitung" haben.
Man

k~nnte

von der

mit ihm einstimmen.

"sch~pferischen

48

"Volkslied" heiBt ein Lied vom Volke,

Gemeinschaft", entweder von den Wilden, von den

gemeinen Leuten oder von einem volkstUmlichen Dichter, der ftlr das Volk
spricht und die Volksseele in seinen Liedern widerspiegeln lM.Bt.
Immensee fragt Elisabeth Reinhard&
der gemacht?"'

In

"'Wer hat doch aber die sch6nen Lie-

Reinhard erkUlrta

Sie werden gar nicht gemacht1 sie wachsen, sie fallen aus der
sie fliegen Uber Land wie Mariengarn, hierhin und dorthin,
und werden an tausend Stellen zugleich gesungen. Unser eigenstes Tun und Leiden find.en wir in diesen Liederns es 1st, als
ob wir alle an ihnen mitgeholfen hltten.49
Lu~,

In Deutschland gab es solch eine Gemeinschaft, die aus Bayern, Schwaben,
Thtlringen, Sachsen, und vielen anderen Teilen des gemeinen "Yolks" bestand.

Jeder Teil dichtete Lieder, die vielleicht nur von dem einen Teil

verstanden waren.

Vielleicht waren sie splter zum "Gemeinbesitz" gewor-

den, aber im Anfang muBte das nicht sein.
Durch diese lebendigen Lieder der Wilden, "Ossian", Griechen und
anderer begeistert, versuchte Herder, als einer der ersten, nicht nur
dem deutschen Lied eine Ehrenstelle in der deutschen Literatur wiederzugeben, sondern sah das Volkslied als den SchlUssel zur Erneuerung der
deutschen Sprache und Literatur.

Er ruft jetzt den Deutschen zu, ihre

eigenen Lieder zu sammeln, um wieder Geschichte, Gedanken, Glauben und
Taten ihrer Vorfahren zu find.ens
GroBes Reich, Reich von zehn Velkern, Deutschland! Du hast
keinen Shakespeare, hast du auch keine GesM.nge deiner Vorfahren,
deren du dich rUhmen k~nntest? Schweizer, Schwaben, Franken,
Bayern, Westph!ler, Sachsen, Wenden, Preussen, ihr habt allesamt nichts? Die Stimme eurer V!ter 1st verklungen und schweigt
im Staube? Volk von tapfrer Sitte, von edler Tugend, und Spra-
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che, du hast ke1ne Abdrtlcke de1ner Seele die Ze1ten h1nunter?50
Die Deutschen haben aber nicht auf ihre eigene Literatur und Geschichte gebaut und
aus B.ltern Zeiten haben wir also durchaus keine lebende Dichterei, auf der unsre neuere Dichtkunst, wie Sprosse auf dem
Stamm der Nation gewachsen w!re ••• Wir arme Deutsche sind von jeher bestimmt gewesen, nie unser zu bleibena immer die Gesetzgeber und Diener fremder Nationen, ihre Schicksalsentscheider und
ihre verkaufte, blutende, ausgesogne Sklaven.51
Er klagt weitera

"Hohe, edle Sprache!

grosses, starkes Volk!

Es gab

ganz Europa Sitten, Gesetze, Erfindungen, Regenten, und nimmt von ganz
Europa Regentschaft an."5 2 Was muB geschehen, um die Deutschen aus ihrer Gle1chgtllt1gkeit zu stoBen?

Der Manessische Kodex, ein Manuskript

von mittelalterlichen, deutschen Gedichten, wurde entdeckt, aber es gab
kein Erstaunen dartlbera

"Der Schatz selbst liegt da, wenig gekannt,

fast ungenutzt, fast ungelesen ••• Man lasse in Deutschland nur Lieder
drucken, wie sie Ramsay, Percy u.a. haben drucken lassen, und here, was
unsre geschmackvollen Kunstrichter sagen!"53
Ja, die Engllnder, von germanischen Stttmmen, haben es richtig gemacht.

Sie haben eine Volksliteratur, well sie mit "Begierde" ihre

Volkslieder gesammelt habena

"Wie weiter wM.ren wir, wenn wir diese Sa-

gen und Volksmeinungen auch so gebraucht

h~tten ••• und

unsre Poesie so

ganz darauf gebaut w!re, als dort Chaucer, Spenser, Shakespeare auf Glauben des Volks baueten ... .54 Beide Nationen haben e1ne Mhnliche Frtthgeschichte und dieselben Vorfahren, aber warum hat Deutschland keine groBen
Dichter w1e Shakespeare und Spencer1 warum hat Deutschland keine Volksliteratur und Volkslieder gesammelt? Die Antwort liegt wieder in der
Klangform der Sprachea

In den "Fragmenten" sagt Herders

"Ein Volk, da.s

ohne poetische Sprache groBe Dichter ••• gehabt h!tte, 1st ein Unding"

'·
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(199).

Das Poetische in der Sprache he1Bt das Lebendige, das Kraftvolle,

das "Primitive" in der Sprache, was eine Zeitlang verloren ging.
Aber es 1st nicht zu spit a "Der Schatz liegt noch da," vielleicht
tief begraben, aber doch zugUnglich.

Er wuBte, daB Deutschland noch

Hoffnung hatte, wenn die Leute sich nur bemUhen wilrden, Lieder zu sammelna

"In mehr als einer Provinz sind mir Volkslieder, Provinziallieder,

Bauernlieder bekannt, die an Lebhaftigkeit und Rhythmus und NaivitM.t und
Stlrke der Sprache vielen derselben gewiB nichts nachgeben wUrden."5.5
Deswegen bittet er und fleht seine Freunde an, jeder in seinem Dorf nachzusuchen und Lieder zu sammeln.

Deutschland hat genau so viele

sch~ne

Lieder, wenn man sich nur die Zeit nehmen wtlrde, sie zu sammelna
Nun wir mUssen Hand anlegen, aufnehmen, suchen, ehe wir Alle
klassisch gebildet dastehn, franz6s1sche Lieder singen, wie
franz~sische Menuets tanzen, oder gar allesa.mt Hexameter und
horazische Oden schreiben ••• Legt also Hand an, meine Brt1der,
und zeigt unsrer Nation, was sie 1st und nicht 1st: wie sie
dachte und fllhlte, oder wie sie denkt und ftthlt! Welche herrliche Stttcke haben da die Englf!nder bei ihrem Suchen gefunden!
Freilich nicht fUrs Papier gemacht und auf ihm kaum lesbara aber
dafUr voll lebendigen Geistes, im vollen Kreise des Volks entsprungen, unter ihnen lebend und wUrkend • .56
Der Zweck solch eines Sammelns sollte zweierlei seina

der Haupt-

zweck liegt in der Entdeckung der eigenen klangvollen, gesprochenen
Sprache der Deutschen, wie er es in den "Fragmenten" M.uBerta

"Wird es

bald sein, daB ihr eure Sprache durch Untersuchungen, ihre Weltweisen!
durch Sammlung und Kritik, ihr Philologen!
nies:
(226).

durch Meisterstttcke, ihr Ge-

zu derjenigen macht, die ••• 'allen aber Natur' verschaffen kann?"
Was 1st diese "Natur" anderes als das "Primitive" und Echte, das

auf dem eigenen Boden w!chst.
liegt in den verschiedenen
schwlbische,

s~chsische, ·

Da liegt der Schatz begraben.

V~lkern

Deutschlands1

Der Schatz

"Die alte wendische,

holsteinische Mythologie ••• wlre wahrlich eine
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Fundgabe ftlr den Dichter und Redner seines Volks." 57 Herder fo:rd.ert die
Deutschen auf zu beweisen, "daB Deutschland wtlrklich seine Lieblingshelden, Originalsujets, National-und Kindermythologien gehabt und mit eignem Gepr§ge bearbeitet haben".5 8
Von James MacPhersons Fragments £! Ancient Poetry, 1760-1764, begeistert, fing Herder selbst an, Volkslied.er zu sammeln.

Ein paar Jahre

spM.ter, 1778-1779, hat er seine eigene Volksliedersammlung herausgegeben,
die "'nebst vortreflichen, meistens so gut wie unbekannten und verlornen
deutschen Liedern, die

sch~nsten

GesMnge andrer V6lker, zum Theil wahre

Meistersttlcke des stM.rksten Geftlhls und der

SimplizttJl.t'" ent-

h~hsten

h!lt.59 Nach seiner Frau h!tte er auch die Originalmelodien herausgegeben, "wenn er diese noch selbst hM.tte o:rd.nen

k~nnen".
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Herders Samm-

lung, die nur zwanzig deutsche Lieder enth!lt, war international geworden,

Diese Lieder schlieBen die Lied.er der Wilden, der Ungebildeten der

Welt und auch Lied.er von Goethe, Shakespeare und Homer ein.

Alle drei

waren ihJn Beispiele wahrer Genies aus dem Volk, deren Dichtung "nicht

.

aus der Kultur, sondern aus dem Feuerherzen der Natur" entspringt.
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Ein wahrer Volksdichter 1st jemand, der von seiner eigenen Kultur und
eigenem Land treulich erzM.hlt, eine Art Reflexion der Volksseele.
Der Nebenzweck der Sammlung war die Umwertung des Wortes "primitiv" in Bezug auf die Poesie.

Antoni sagta

"Die Idee der 'Volkspoesie'

••• bezeichnet nM.mlich in der europM.ischen Kultur das Ende der Auffassung
der Kunst als eines SchmuckstUckes und eines anmutigen Spiels."
Begriff "primitiv" 1st nicht mehr etwas Negatives.
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Der

Das Wort meint

jetzt echt, unve:rd.orben, nattlrlich, original, spontan, sinnlich, kraftvoll, organisch, lebendig, ungekUnstelt, wirkungsvoll, stark, klar, mu-

6)
sikalisch, dramatisch und empfindbar, positive Eigenschaften, die nicht
nur die Wilden beschreiben, sondern auch alle Mitglieder der wahren V61ker in der Welt, die mit dem Herzen und nicht mit dem Verstand handeln.
Clark sagta

"Herder's Folksongs did-I more than any other one publica-

tion of the century to advance in Germany the empathic approach to folk
poetry." 63

64

KAPITEL VI

SCHLUBFOI.GERUNG
Das Volkslied war also die Quelle ft!r die Erneuerung der deutschen
Literatur, und das Volkslied hat auch Goethe, Eichendorff, Heine, Uhland,
MBrike und andere beeinfluBt.
ter bereichert word.en.

Durch sie war die deutsche Literatur sp!-

Herder wies die Deutschen auf ihre eigenen un-

zM.hlbaren Sch!tze und ihren eigenen literarischen und historischen Heichtum zurtlck.
zu sprechen.

Man mtlBte sich nicht mehr schU.men, Deutsch zu schreiben und
Man sollte nicht nur englische, griechische und

franz~i

sche Dichter rilhmen und preisen, sondern auch deutsche Dichter.

Man mUB-

te nicht mehr die gerneinen Leute verspotten, sondern sie als den Schlttssel ansehen, um in die Vergangenheit zu:rUckzukehren, um dort den Volksgeist wieder zu erringen.
Das Volkslied war auch der Schltlssel zum Verstehen des "Primitivm"
als der echte und wahre Ausdruck aller VBlker.

Alle VBlker haben Lieder,

die die Basis einer echten, natllrlichen und volksttlmlichen Literatur sein
kBnnen.

Wegen des Volksliedes sind alle VBlker gleich.

Herder sagena

"Alle Lieder sind meine Zeugen!

Deswegen konnte

Aus Lapp-und Estland,

lettisch und polnisch und. schottisch und deutsch und die ich nur kenne,
je !lter, je volksmM.Biger, je lebendigers desto ktthner und werfender."l
Herder war selbst das· Muster, das Deutschland verlangtes er verband in dieser Sammlung durch das Wort "primitiv", das nur in der gesprochenen Volkssprache und im Volkslied lebt, seine !dee der Nat1onal1t!t und

Humanit~t.

Diese Lieder waren eigentlich Stimmen der Vergangen-

·'

heit und der Gegenwart, Stirnmen von vielen verschiedenen
Welts

V~lker,

V~lkern
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der

die durch ihre Lieder die lebendige Sprache fortpflanzen,

damit ihre Nachkommen eine Idee bekommen
stammen, und wohin sie gehen.

k~nnen,

wer s1e s1nd, woher sie

Sie sind wahre Zeugnisse ihres Charakters.

Das "Primitive" in der Sprache, die nat6rl1che Stirnme eines Volks, 1st
durch die klangvollen Lieder lebendig erhalten.
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